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ملخص

إف طمب الرزؽ والسعي إليو مف مستمزمات عمارة األرض واستمرار الحياة ،وحتى يضمف اإلسبلـ
ّ
أف يكوف طمب الرزؽ بعيداً عف األخبلؽ السيئة ،كاف ال ُب ّد مف أسس ومبادئ تحفظ سموؾ المسمـ بعيداً

السمبية التي قد تظير؛ نتيجة حرص اإلنساف بطبيعتو البشرية عمى الماؿ وتحصيمو.
عف األخبلؽ
ّ
ومف ىذه األسس الميمة ،العفّة في طمب الرزؽ وما يرافقو مف إجماؿ في الطمب ،بؿ وطمب الماؿ
نفس ال بإشراؼ ٍ
بسخاوة ٍ
نفس ،وما يقود إليو مف تحصيؿ بركة وقناعة ورضا وما ينتج عف ذلؾ مف
الشح ،والحسد.
إخفاء العديد مف األخبلؽ السيئة :كالحرص ،وال ّشره ،والطمع ،والبخؿ ،و ّ
إف إحياء مثؿ ىذه األسس مف شأنو أف يقضي عمى مثؿ ىذه األخبلؽ وما ينتج عنيا مف مشكبلت
ّ

اجتماعية كاالستجداء وطمب الماؿ بغير وجو حؽ وما يمحؽ ىذا مف نشر األمف والطمأنينة واالستقرار.
الكممات المفتاحية :العفّة ،الرزؽ ،العفة والفقػو.

Abstract
Seeking livelihood is a necessity in Islam, as it is a main factor to develop the world
by working and earning a living depending on Allah and asking for assistance.
Unethicality may often appear when seeking livelihood such as stinginess, greediness
and envy. To avoid such ethics, Islam encourages Muslims to be committed to essential
ethical principles, specifically those that affect Muslims’ behavior. Chastity is a main
’principle that should be committed to in seeking livelihood in order to control Muslims
behavior and keep to good ethics, such as contentment, satisfaction and thankfulness. As a
result, the Muslim Community gain blessing in livelihood in addition to enjoying security
and safety while fighting social problems such as begging and seeking ill-gained money.

املقدمة.

لما كاف اإلنساف ال تقوـ حياتو إال بالماؿ الذي جعؿ اهلل بو قواـ الحياة واستمرارىا تعامبلً وتفاعبلً بيف الناس ،كاف
ّ
بد أف يكوف ىناؾ طريقة ىي المثمى لمسعي وطمب الماؿ ،فكما تعودنا مف الشريعة الغراء أنيا أحسنت التقعيد ووضع المبادئ
ال ّ
اء عمى مستوى الفرد في عبلقتو مع نفسو وربو ،أو في عبلقتو مع غيره مف الناس ،أضؼ إلى
لكؿ باب مف أبواب الحياة ،سو ً
ذلؾ عبلقتو مع الكوف مف حولو.

ابتداء ،وتحصيؿ الماؿ شرعا ال
وعندما ُكمّؼ اإلنساف بضرورة السعي عمى حاجاتو وىذا ال يتـ إال بتحصيؿ الماؿ
ً
يكوف إال بكسبو مف الطرؽ الحبلؿ التي شرعيا اهلل -سبحانو ،-ولكف الفرد إذا فكر بالماؿ بطريقة مغايرة لما أراد اهلل تعالى،
فإن ػ و سيسعى إلى كسبو مف الطرؽ المحرمة وبأسموب غير كامؿ .ونقصد بيذا األسموب غير الكامؿ ىو األسموب الػ ػ ػ ػذي
* أستاذ مساعد ،كمية الشريعة ،جامعة آؿ البيت.
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العفة يف طلب الرزق وتطبيقاتها الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخالؼ قواعد ومبادئ السعي التي أوصى بيا الشارع وأكد عمييا ،فيبيت طمب الكسب غير متوافؽ مع الصورة الفضمى التي
وضعيا الشارع ،وىذه الصورة والطريقة الفضمى التي وضعيا الشارع لطمب الرزؽ ال تعني أنيا خبلؼ األولى فحسب ،بؿ
ابتداء حكميا الشرعي بالوجوب وعدمو إلى
ومأمور بيا مف الشارع ،ودرجة األمر قد ال تحدد
مندوب إلييا
تعني أنيا أيضا
ٌ
ً
ٌ
أف تتبيف اآلثار التي قد تقع في حاؿ المخالفة وعدـ التزاـ ىذه الطريقة ،فبعض اآلداب والقواعد والمبادئ التي أمر الشارع

أمور محرمةٌ شرعاً ،ما
بيا لطمب الرزؽ قد تكوف
ً
ابتداء مندوبة االلتزاـ ال واجبة ،ولكف عند تفويتيا سيترتب عمى ذلؾ ٌ
كانت لتقع لوال مخالفة وترؾ األمر الذي ندب إليو الشارع.
إف ىذا الموضوع يقدـ قاعدةً ميمةً حث الشارع في غير موض ٍع عمى التزاميا وأكد عمى أىميتيا ،فالعفة في طمب الرزؽ
ّ

ٍ
ٍ
وتيذيب وسيطرة عمى سموكيات األفراد الذيف
تأديب
ليا كبير األثر عمى نفس الفرد وعمى المجتمع مف حولو؛ لما ليا مف

يسعوف لتحصيؿ الماؿ الذي تعمقت بو قموبيـ وتيفو إليو نفوسيـ ،فكاف ال بد مف دراسة ىذا المبدأ وتقريره والتأكيد عميو والبحث
عف معناه ومقصودة وأبعاده ،وبالتالي الوصوؿ إلى آثاره العجيبة عمى النفس البشرية.
مشكلة الدراسة.

جاءت ىذه الدراسة؛ إلظيار فائدة خمؽ العفة التي حث عميو النبي  وما يتصؿ بو كاإلجماؿ في الطمب ،وتبييف

األحكاـ العممية التي جاءت الشريعة بيا لتعزيز ىذا الخمؽ ،وبالتالي بياف العبلقة التأثيرية المتبادلة بيف مثؿ ىذه المبادئ
الخمقية واألحكاـ العممية الشرعية.
أسئلة الدراسة.

جاءت الدراسة محاولة؛ إليجاد تفسيرات لبعض الظواىر السائدة في المجتمعات ،واألسئمة التي قد تطرح محاولة لحؿ

تمؾ الظواىر السموكية؛ ومنيا ما يأتي:

ٔ -ما معنى العفّة في طمب الرزؽ؟
ٕ -كيؼ يكوف الفرد عفيفاً في طمب الرزؽ؟

ٖ -ما عبلقة اإلجماؿ في الطمب المربوط عقائدياً بعقيدة المسمـ بالعفّة في طمب الرزؽ؟
ٗ -ما العبلقة بيف طمب الماؿ بإشراؼ ٍ
نفس أو بسخاوة نفس ،وتحقيؽ معنى العفّة في طمب الرزؽ عند الف ػػرد وبالتالي
المجتمعات؟

٘ -ما اآلداب المحققّة لمعفّة في طمب الرزؽ؟
 -ٙما التطبيقات الفقيية المتعمقة بيذا الجانب؟
أهنية الدراسة.

تكمف أىمية ىذه الدراسة في إحياء ىذا المبدأ وترسيخو في نفوس أفراد المسمميف ،عف طريؽ بحثو وتخريجو مف

األحاديث الواردة فيو ،وتوضيح مدى االرتباط الوثيؽ بيف تطبيؽ ىذا المبدأ ووصوؿ اإلنساف إلى مرحمة القناعة والرضا
وظيور األخبلؽ الحميدة والطيبة والسموؾ المي ّذب بيف األفراد ،وبالتالي المجتمعات مف جية ،ومف جية أخرى توضيح ما
في تفويت ىذا المبدأ مف ضياع القناعة والرضا مف بيف األفراد ،وما يترتب عمى ذلؾ مف ظيور أخبلؽ غير مرغوبة.

ٕٗٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)1ه2019/م

2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss1/18

Freijat: ?????? ?? ??? ?????? ?????????? ??????? Chastity in Asking for Livelihood and its Jurisprudential Applications

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسية فرجيات

الدراسات السابقة.

وقفت عمييا ،تناولت العفة بشكؿ عاـ بوصفيا ُخمقاً يكوف في أكثر مف مجاؿ كالعفة في
أغمب الدراسات السابقة التي
ُ
المحرمات كافة ،ولكف تخصيص العفة بالبحث في مجاؿ طمب الرزؽ لـ ُيطرؽ
تحصيف النفس ،والعفة بمعنى التعفؼ عف
ّ
بالبحث والتمحيص وبشكؿ منفرد عف ىذه الدراسات.

فضؿ
وأغمب األبحاث المنشورة عمى اإلنترنت ،كانت تتحدث عف العفّة أو عف اإلجماؿ في طمب الرزؽ بوصفيا آداباً ُي ّ
ٍ
خطير جداً بحيث يسبب مشكبلت
التزاميا في طمب الرزؽ دوف تبييف ،وتوضيح ما في تركيا ،وتفويتيا مف آثار قد تصؿ إلى حد
خطيرة تستمزـ عبلجاً مف العيار الثقيؿ ويحتاج إلى ٍ
ٍ
وزمف طويؿ.
أمد

ومف ىذا الباب ،آثرت إفراد ىذا األدب بالبحث والدراسة ،بؿ و ّْ
عده مبدأً خمقياً أساسياً تمزـ الفرد معرفتو وااللتزاـ بو
ٍ
عظيـ ونتيجة عظيمة عمى نفوس األفراد وسموكياتيـ ،وانعكاس ذلؾ كمو عمى المجتمع الذي
وتطبيقو؛ لما في ذلؾ مف أثر
يعيشوف بو.
مههجية البحح.

اعتمدت في ىذا البحث عمى المنيج االستقرائي باستقراء اآليات القرآنية التي تشير إلى ىذا الموضوع وتدلؿ عميو،
ُ
إضافةً إلى النصوص الحديثية ،وبعد حصر ىذه النصوص وكاف أغمبيا مف األحاديث ،استعنت بشروح الحديث المتعددة

محاولةً لفيـ النص وانزالو بصورة صحيحة عمى الواقع؛ حتى يسيؿ إفيامو لمناس ،وتطبيقو عمى أرض الواقع؛ وذلؾ لردـ
الفجوة التي قد تخطر بباؿ بعض الناس .إف مثؿ ىذه المبادئ يصعب تطبيقيا في الوقت الحاضر؛ باعتبار أنيا أليؽ وألبؽ

بالعصور اإليمانية المثالية القديمة ،وابعاداً لفكرة أف مثؿ ىذه المبادئ يصعب تطبيقيا في العصر المادي الحاضر المصبوغ

بصبغة حب الماؿ والتعمؽ بو والسعي الحثيث لتحصيمو.

واستعنت بكتب المغة بيدؼ فيـ مفردات النص وتحميميا ،ومحاولة استخراج قاعدة الحديث ومبدئو الذي جاء بمفت
األنظار إليو ،بؿ وينادي بضرورة تطبيقو في حياة األفراد.

وضحت فييا :مشكمة الدراسة ،وأىميتيا ،وأىدافيا ،ومنيجية البحث.
ىذا وكاف البحث مكوناً مف المقدمة التي ّ
تناولت تعريؼ العفّة في طمب الرزؽ كمصطمح يحتاج إلى تحديد معناه،
المطمب األوؿ :العفة لغةً واصطبلحاً ،حيث
ُ

وضحت فيو معنى العفّة والطمب والرزؽ لغةً واصطبلحاً.
حيث ّ
المطمب الثاني :معنى اإلجماؿ في الطمب وعبلقتو بالعفّة في طمب الرزؽ.
المطمب الثالث :طمب الماؿ بسخاوة ٍ
نفس وعبلقتو بالعفّة.
المطمب الرابع :آداب تساعد في تحقيؽ معنى العفّة في الطمب.

المطمب الخامس :التطبيقات العممية في الفقو اإلسبلمي لمعفة في طمب الرزؽ.

المطمب السادس :اآلثار التي يتركيا تطبيؽ مبدأ العفة في طمب الرزؽ عمى الفرد والمجتمع كاف ،ثـ النتائج والتوصيات.

املطلب األول :مفهـوم العفّـة يف طلب الـرزق.

إف مصطمح العفة بشكؿ عاـ يتناوؿ مفاىيـ عدةُ ،فيطمؽ لفظ العفة عمى ترؾ العبلقات اإلنسانية المحرمة ،ويطمؽ
التنزه عما في أيدي الناس ،فكاف ال ُبد مف تحديد العفة في جانب طمب الرزؽ وتحصيمو .فإف مف المعاني
ويراد بو أيضاً ُ
ُ
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العفة يف طلب الرزق وتطبيقاتها الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتممة ليذا المصطمح أف يترؾ المرء طمب الرزؽ وال يسعى إليو ،فدعت الحاجة إلى تحديد المصطمح المقصود تناولو
في ىذا البحث.
الفرع األوؿ :الِعفػة لغػ ًة.

الكؼ عف القبيح ،واآلخر ّّ
ُّ
"ع َّ
داؿ عمى قمّة الشيء ،فاألوؿ :العفّة:
ؼ" والعيف والفاء أصبلف صحيحاف ،أحدىما:
مف َ
عؼ ُّ
عؼ وعفيؼ ،وقد َّ
الكؼ عما ال ينبغي ،ورج ٌؿ ّّ
ُّ
يعؼ عفّةً وعفافةً وعفافاً.
العفافة(ٔ).
واألصؿ الثاني :العفّةّ :
بقية المبف في الضرع ،وىي أيضاً ُ
الكؼ عما ال ُّ
عفيؼ ُّ
يعؼ عفّةً ،وقوـ عفّوف(ٕ).
يحؿ ،ورج ٌؿ
والعفّػةٌ :ىي
ٌ
ُّ ّ

َّ
البقية"(ٖ).
ويقػاؿ:
"تعاؼ ناقتؾ ،أي :احمبيا بعد الحمبة األولى ودع فصيميا يتعففّيا ّ
كأنما يرتضع تمؾ ّ
كؼ عما ال ُّ
وعفيؼّّ :
يحؿ وال َي ْج ُمؿ(ٗ).
ُّ
ُّ
والتعفّؼ :مف َّ
عما ال َي ْج ُمؿ مف قوؿ أو عمؿ(٘).
عؼ وىو
عما ال يحؿ أو ّ
الكؼ ّ
الفرع الثاني :العفّ ُة اصطالحاً.

المحرـ(.)ٙ
المبالغة في ّ
التنزه عف الطمع فيما في أيدي الناس وكؿ ما ال يميؽ كالقبيح و ّ
التنزه عف الشيء القبيح ،والذي يشمؿ
التنزه عف الطمع مما ليس لئلنساف فضبلً عف ّ
إذف ،العفّة تشمؿ في معناىا ّ

حرـ اهلل  .فالعبلقة بيف المعنى المغوي واالصطبلحي
أي صفة أو تصرؼ يستقبحو الناس إضافةً إلى ّ
التنزه عف كؿ ما ّ
ىو الكؼ عما ال يحؿ ،فإف الحالب سيحمب الناقة ثـ يترؾ بقية لولدىا لتشرب ،فكأف ىذه البقية ليست لمحالب بؿ ىي

حصة الرضيع ،فعميو أف يتركيا؛ ألنيا ليست مف نصيبو.
الفرع الثالث :طمػب الرزؽ.

الطمب في المّغة :محاولة وجداف الشيء(.)ٚ
ُ
()ٛ
احد يدؿ عمى ابتغاء الشيء ،يقاؿ :طمبت الشيء أطمبو طمباً ،وىذا مطمبي وىذه طمبتي .
فالطاء والبلـ والباء أص ٌؿ و ٌ
ٍ ٍ
فالرزؽ :عطاء اهلل -جؿ
ثـ ُيحتمؿ عميو غير الموقوت،
ُص ٌؿ و ٌ
الرزؽ :الراء و ّ
ُ
الزاء والقاؼ أ َ
احد يدؿ عمى عطاء لوقت ّ
وف[الواقعة:
وف ِرْزقَ ُك ْـ أَن ُك ْـ تُ َك ِّذُب َ
الرزؽ لغة (أزدية) :الشكر مف قولو -ج ّؿ ثناؤهَ :-وتَ ْج َعمُ َ
ثناؤه ،-ويقاؿ :رزقو اهلل رزقًا ،واالسـ ّ
ٕ ،]ٛوفعمت ذلؾ لما رزقتني ،أي :لما شكرتني(.)ٜ

الرزؽ بالكسر :اسـ لما ينتفع بو(ٓٔ) ،وقيؿ :ىو ما يسوقو اهلل إلى الحيواف لمتغ ّذي ،أي :ما بو قواـ الجسـ ونماؤه(ٔٔ)،
و ّْ

واألرزاؽ نوعاف :ظػاىرةٌ لػؤلبداف كاألقوات ،وباطنةٌ لمقموب والّنفوس كالمعارؼ والعموـ(ٕٔ) ،والرزؽ المقصود في ىذا البحث ىو
ما كاف لؤلبداف وبقائيا وىي األقػوات واألمػواؿ.
عما في
وبناء عميو ،فإف العفّة في طمب الرزؽ تعني :أف يسعى اإلنساف لتحصيؿ الماؿ وما تقوـ بو حياتو ّ
ً
بتنزه وترفّع ّ
ومحرـ ،وأف يكتفي بما قسـ لو اهلل بعد جيده وسعيو ،وال يطمح ألخذ ما ال يحؿ لو.
وعما ال يميؽ مف كؿ قبيح
أيدي ّ
ّ
الناس ّ
وىذا يعني أف اإلنساف يجب أف يطمب الرزؽ مف ماؿ وقوت وغيره مما يحتاجو كما أراد اهلل ؛ فإنو -سبحانو -لف

يجعؿ طمب الرزؽ في شيء قبيح يستقبحو الشرع أو العقؿ السميـ أو جماعة الناس ،فضبلً عف طمبو مف الطرؽ المحرمة التي

التنزه عف النظر إلى ما في أيدي الناس ،وما يدخؿ تحت
حرميا الشرع ،وفوؽ ىذا كمو فإف العفّة في طمب الرزؽ تعني التعفّؼ و ّ
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وغؿ ٍ
ىذا مف أخبلؽ مرافقة ليذا التطمّع مف حسد ٍّ
وحقد وغير ذلؾ مما ال ينبغي.

املطلب الجاني :اإلمجال يف الطلب ولالته بالعفّة يف طلب الرزق.
بعد توضي ػ ػح مصطمح العفة في طمب الرزؽ ،وتتبع األحاديث النبوية الكثيرة الميذبة لطمب الرزؽ تظير عبلئؽ

وارتباطات عدة بيف العفة في طمب الرزؽ ،وبعض التوجييات النبوية الكثيرة الموجية لمسموؾ اإلنساني في طمب الرزؽ
وتحصيمو .وأبرز ىذه المفاىيـ الواردة في التوجييات النبوية ىو اإلجماؿ في الطمب.

فعف جابر بف عبد اهلل  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :أييا الناس اتقوا اهلل وأجمموا في الطمب ،فإف نفساً لف تموت حتى

حرـ"(ٖٔ).
تستوفي رزقيا واف أبطأ عنيا فاتقوا اهلل وأجمموا في الطمب ،خذوا ما حؿ ودعوا ما ُ
عمؿ يقرب مف الجنة إال قد أمرتكـ بو ،وال ٍ
وعند الحاكـ عف ابف مسعود  أف رسوؿ اهلل  قاؿ" :ليس مف ٍ
عمؿ
ّ
أحد منكـ رزقو ،فإف جبريؿ ألقى في روعي أف أحداً منكـ لف يخرج مف الدنيا
يقرب مف النار إال وقد نييتكـ عنو فبل يستبطئف ٌ
ّ
أحد منكـ رزقو فبل يطمبو بمعصية اهلل َّ
فإف اهلل
حتى يستكمؿ رزقو ،فاتقوا اهلل أييا الناس وأجمموا في الطمب فإف استبطأ ٌ
ال ُيناؿ فضمو بمعصيتو"(ٗٔ).

عبد ليموت حتى
وعند الحاكـ أيضاً ،عف جابر بف عبد اهلل ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ" :ال تستبطئوا الرزؽ ،فإنو لـ يكف ٌ
َيْبمُ َغ آخر رز ٍ
ؾ الحراـ"(٘ٔ) .في ىذه األحاديث النبوية الشريفة ظير التوجيو
أخ ُذ الحبلؿ وتر ُ
ؽ ىو لو ،فأجمموا في الطمبْ ،
النبوي إلى طمب الرزؽ بصورة متناسبة مع حقيقة الرزؽ وعظمة الرازؽ ،وربط ذلؾ كمو بالعقيدة واأليماف بأف الرزؽ بيد اهلل
ولف تموت نفس حتى تستوفي رزقيا كامبلً.

افؽ لمعفّة في طمب الرزؽ ،إف لـ يكف شرطاً أساسياً لتحقّؽ ىذه العفّة في الطمب ،ومعنى
ؽ مر ٌ
فاإلجماؿ في الطمب ُخمُ ٌ
شراح الحديث حوليا" :وأجمموا في
اإلجماؿ في الطمب قد ورد في الشروح الكثيرة ليذه األحاديث النبوية الشريفة ،وىذه عبارات ّ

الطمب :بأف تطمبوه بالطرؽ الجميمة المحمّمة بغير ٍّ
كد وال حرص وال تيافت عمى الحراـ والشبيات"( ،)ٔٙومعناه أيضاً( :أي
ترفقوا في السعي في طمب حظكـ مف الرزؽ)(.)ٔٚ

ِّ
ميسٌر لما ُكتب لو منيا"( ،)ٔٛأي :اطمبوا الرزؽ
وفي رواية أخرى لمحديث ،يقوؿ النبي " :أجمموا في طمب الدنيا ّ
فإف كبل ّ

طمباً جميبلً بأف تُرفقوا ،أي :تحسنوا السعي في نصيبكـ منيا ببل ٍّ
"أجمؿ في
كد وال تعب وال تكالب واشفاؽ ،وقاؿ الزمخشري:
َ
بالكمية"(.)ٜٔ
الطمب إذا لـ يحرص ،والدنيا ىي ما دنا مف النفس مف منافعيا ومبل ّذىا وجاىيا عاجبلً فمـ يحرـ الطمب ّ
بد منو ولكف ضمف شروط تحقيؽ ِ
الع ّفة ،وأىميا اإلجماؿ في الطمب ،وىو طمب الرزؽ بالطرؽ
إذف ،طمب الرزؽ ال ّ

ومنة الرزؽ ال ُيناؿ وال ُيدرؾ إال بطاعتو -سبحانو -وال ُيناؿ بمعصيتو،
الحبلؿ واالبتعاد عف الطرؽ
المحرمة؛ ألف فضؿ اهلل ّ
ّ
المشاؽ والصعوبات ،وعدـ ترؾ ما أراد اهلل
ويمحؽ بيا
ّ
فضبلً عف عدـ الحرص والتيالؾ في الطمب ،بحيث يضّر المرء نفسوُ ،

تعالى مف اإلنساف مف واجبات ،أو مندوبات ،أو عبادات ،أو أعماؿ واجبة عميو نتيجة حرصو وتعمّقو بالسعي إلى الرزؽ(ٕٓ).

ِّ
صححو األلباني ،والذي ُيعيف عمى
ميسر لما ُخمؽ لو منيا ،كما ورد في الحديث الشريؼ الذي ّ
وايماف العبد بأف كبل ّ
قدر لو،
النفس ،واألصؿ في المسمـ أف الغنى كمو في قمبو ثقةً بربو ،وسكوناً إلى أف الرزؽ مقسوـ يأتيو منو ما ّ
ىذا كمّو ىو غنى ّ

قدر يأتيؾ"(ٕٔ).
قدر يكف وما ُي ّ
ىمؾ ،ما ُي ّ
فقاؿ -عميو الصبلة والسبلـ -لعبد اهلل بف مسعود " :يا عبد اهلل :ال يكثُر ّ

ولكف الغنى
وغنى النفس ليس لكثرة األمواؿ وتوافرىا كما يظير ّ
الع َرضّ ،
لمناس ،فقاؿ " :ليس الغنى عف كثرة َ
(ٕٕ)
ألف كثي اًر ممف وسع اهلل عميو في الماؿ يكوف
غنى ّ
النفس  ،وىذا يعني أف ليس حقيقة الغنى عف كثرة متاع الدنيا؛ ّ
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فقير النفس ال يقنع بما أُعطي ،فيو يجتيد في الزيادة وال ُيبالي مف أيف يأتيو ،فكأنو فقير مف الماؿ؛ لشدة شرىو وحرصو
ألح
النفس ،الذي استغنى صاحبو بالقميؿ وقنع بو ولـ يحرص عمى ّ
عمى الجمع ،وانما حقيقة الغنى غنى ّ
الزيادة فيو وال ّ

الرضا بقضاء اهلل تعالى والتسميـ ألمره ،فقاؿ أبو ىريرة :قاؿ لي
في الطمب فكأنو ّّ
غني و ٌ
اجد أبداً ،وغنى ّ
النفس ىو باب ّ
(ٖٕ)
الناس" .
رسوؿ اهلل " ارض بما قسـ اهلل لؾ تكف أشكر ّ

الرزؽ بالطرؽ المعتادة المباحة مف غير
الرزؽ أف يتي ّذب في ىذا الطمب ويتم ّ
فعمى ّ
طؼ ويعتدؿ ،فيطمب ّ
الساعي عمى ّ
(ٕٗ)
ٍ
المحرمات .
الرىؽ أو التساىؿ في
ّ
حرص شديد ،وتعمّؽ الماؿ يؤدي إلى شدة ّ

املطلب الجالح :طلـب املال بسخـاوة نفـس.

مف األشكاؿ األساسية التي ُذكرت في السنة النبوية لطمب الرزؽ ىو أف يكوف الطمب والسعي بسخاوة نفس ،وبالمقابؿ

ىناؾ شكؿ آخر مف أشكاؿ الطمب وىو الطمب بإشراؼ نفس.

عف حكيـ بف حزاـ  قاؿ :سألت رسوؿ اهلل  فأعطاني ،ثـ سألتو فأعطاني ،ثـ سألتو فأعطاني ،ثـ قاؿ" :يا حكيـ،

خضر حمو ،فمف أخذه بسخاوة نفس بورؾ لو فيو ،ومف أخذه بإشراؼ نفس لـ ُيبارؾ لو فيو ،وكاف كالذي يأكؿ
إف ىذا الماؿ
ّ
ٌ
وال يشبع ،واليد العميا خير مف اليد السفمى" واشراؼ النفس تطمّعيا وطمعيا بالشيء ،وسخاوتيا ىي عدـ اإلشراؼ إلى الشيء

والطمع فيو والمباالة بو وال ّشره(ٕ٘) ،وقد ورد ىذا الحديث تحت باب القناعة والعفاؼ واالقتصاد في المعيشة.

غضةٌ ناعمةٌ طرّيةٌ ،وأصمو مف خضرة
"إف ىذا الماؿ خضرةٌ حموةٌ " قاؿ اإلماـ اليروي" :خضرةٌ يعنيّ :
وقولو ّ :
مضر إذا أخذه بغير ثمف" ولعؿ ىذا إشارةٌ إلى أخذه مف الطرؽ
الشجر ،وكاف األزىري يقوؿ :أخذ الشيء خض اًر
ٌ

وتعرض لو وطمع
المحرمة التي ال تحؿ ،وقولو" :ومف أخذه بإشراؼ نفس لـ يبارؾ لو فيو" ،قاؿ القاضي :أي تطمّع إليو ّ
ّ
يرد سائبلً وفضؿ القناعة واإلجماؿ
ال
كاف
أنو
و

النبي
عطاء
ة
ر
وكث
اؿ
ؤ
الس
ة
ر
وكث
الحرص
ذـ
ديث
الح
ىذا
وفي
..
بو.
ُّ
ّ
في الطمب"(.)ٕٙ

فاإلجماؿ في الطمب والقناعة والزىد كمّيا ٍ
معاف متعددة متبلزمة؛ لتحقيؽ الرضا واألدب في طمب الرزؽ والسعي لو.
ثـ يأتي قولو " :فمف أخذه بحقّو بطيب نفس بورؾ لو فيو" وفي رو ٍ
اية أخرى "بسخاوة نفس بورؾ لو فيو" ،وىذا
ّ
يد ّؿ أف طمب الرزؽ يجب أف يؤخذ بحقو مف الطرؽ الحبلؿ التي شرعيا اهلل تعالى ويرافؽ الطمب مف الطرؽ الحبلؿ ،أف يكوف
بطيب نفس وعدـ تيالؾ وجشع وحرص ،وتدؿ ىذه الروايات أف البركة مع القناعة"(.)ٕٚ

المحصؿ في الوقت نفسو ،فحديث
شراح الحديث عف إشراؼ النفس وسخاوتيا ،وأثر ذلؾ عمى السعي والرزؽ
ّ
ّ
ويتحدث ّ
ابف حزاـ "يدؿ أف القناعة وطمب الكفاية واإلجماؿ في الطمب
ٌ
مقروف بالبركة ،وأف مف طمب الماؿ بال ّشره والحرص فمـ يأخذهُ

مف حقّو لـ ُيبارؾ لو فيو وعوقب بأف ُحرـ بركة ما جمع"( ،)ٕٛوىذا يشير ويؤكد أف القناعة تحصؿ بأف يطمب الساعي الماؿ
سيحرـ بركة ما يجمع مف ماؿ
مف طرقو المشروعة ،فتحصؿ لو البركة وعمى العكس لو طمبو مف طرقو
المحرمةّ ،
فإنو ُ
ّ
فضبلً عف اإلثـ والمخالفة الشرعية لفعمو ىذا.

إف ىذا
شراح الحديث مذىباً مستبعداً في شرحو ،فيقوؿ الزرقاني" :ويشير إلى ذلؾ حديث صحيح" ّ
وقد ذىب بعض ّ
الماؿ خضرةٌ حموةٌ ،فمف أخذه بإشراؼ ٍ
نفس كاف كالذي يأكؿ وال يشبع" فد ّؿ عمى أف المراد مف يقتصد في مطعمو ،وأما
طابي وقاؿ :قد ُذكر عف غير و ٍ
احد مف السمؼ األكؿ
رد عمى ىذا الخ ّ
الكافر فشأنو ال ّشره فيأكؿ ال بمصمحة قياـ البنية ،وقد ّ
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()ٕٜ
مجرد الداللة عمى االقتصاد في المطعـ فيو
الكثير ،فمـ يكف ذلؾ نقصا في إيمانيـ" ّ ،
فإف ىذا الحديث أعـ وأشمؿ مف ّ
يشير إلى أدب رفيع مف آداب السعي عمى طمب الرزؽ.

قولو " :فمف أخذه بسخاوة نفس" أي :فمف حصؿ عميو عف طيب نفس ودوف إلحاح وشره "بورؾ لو فيو" أي:

غني النفس مرتاح القمب وعاش بو
وضع اهلل لو فيو البركة فينمو ويتكاثر واف كاف قميبلًُ ،
ورزؽ صاحبو القناعة فأصبح ّ
وسمب صاحبو
سعيداً" ومف أخذه بإشراؼ نفس "أي :بإلحاح وشره ودوف طيب نفس" لـ يبارؾ لو فيو "أي :نزع اهلل منو البركة ُ
القناعة فأصبح فقير النفس دائما ولو أعطي كنوز األرض"(ٖٓ).

وعف أبي ٍ
ولكف الزىد أف تكوف بما في يد اهلل أوثؽ
ذر مرفوعاً" :ليس الزىادة في الدنيا بتحريـ الحبلؿ وال إضاعة الماؿّ ،

منؾ بما في يدؾ"(ٖٔ).

فيذه الشروح الحديثية ليذا الحديث تركز عمى ُخمُقيف ومبدأيف عظيميف ىما :القناعة والزىد والتع ّفؼ في الطمب ،والسعي

فإف اهلل تعالى قد خمؽ النفس البشرية عمى حب الماؿ والرغبة المتزايدة في تحصيمو وتنميتو بوصفو مجمبةً لكثير مف
لمرزؽّ ،
مم ّذات الحياة ومتعيا التي قد تحمؿ اإلنساف عمى كسب الماؿ مف غير طرقو المشروعة.
الحب الشديد لمماؿ ىو العفّة
وال شيء أقوى عمى معالجة النفس البشرية وأىوائيا كاألخبلؽ ،والذي يعالج ىذه الرغبة و ّ
وقنعو اهلل بما آتاه"(ٕٖ).
ورزؽ كفافاً ّ
والقناعة ،فقد قاؿ " :قد أفمح مف أسمـ ُ

الرزؽ ،وأف يطمب الماؿ
والعفّة والقناعة ال يتحقّقاف إال باستحضار آداب طمب الرزؽ ومنيا التعفّؼ والعفّة في طمب ّ
بسخاوة نفس ال بإشراؼ ٍ
أف اإلنساف نزيو لف يطمب الماؿ
فإف طمب الرزؽ دوف حرص وتيافت يعني ّ
نفس وحرص شديد عميوّ ،
حرمو اهلل؛ ألف الطرؽ التي أحميا اهلل تكفيو وتح ّقؽ لو الكفاية ،وأف ما قسمو اهلل تعالى ىو الخير لو ،فيرضى بو ويكتفي.
مما ّ

ويتبيف مما سبؽ ،أف طمب الماؿ بسخاوة ٍ
نفس يعني طمبو بعفّة وعدـ حرص وشغؼ فضبل عف حصوؿ القناعة بما
ّ
بمجرد الحصوؿ عمى ما يكفي اإلنساف في ىذه الحياة ،فإف اإلنساف يطمب الماؿ ابتداء؛
قسمو اهلل تعالى ،والقناعة تحصؿ ّ

الرضا،
حصؿ لديو االكتفاء ال ّذاتي دوف ّ
ليت ّ
مد النظر إلى ما في أيدي الناس ،وتطمّع النفس إلى ما عندىـ ،فالقناعة تجمب ّ
يقسـ
والرضا إذا تحقّؽ في نفس اإلنساف ّ
فإنو يجتيد في العمؿ والسعي دوف تعمّؽ باألسبابّ ،
فإف اهلل تعالى ىو الذي ّ
األرزاؽ في النياية ،وليس شرطا أف تكوف النتائج كما يتوّقع اإلنساف دائما ،لذلؾ قاؿ النبي  في ىذا الحديث الشريؼ
لشدة حرصو
عمف ال يطمب الماؿ بسخاوة نفس وعفّة وقناعة بقولو" :وكاف كمف يأكؿ وال يشبع" فإنو لف يشبع ولف يكتفي؛ ّ
ّ
عمى تحصيؿ ىذا الماؿ ،وكأف ىدفو في الحياة والغاية مف خمقو ىو تحصيؿ أكثر ٍ
قدر مف الماؿ والثروة ،وىذا يعني
إخراج الماؿ عف كونو وسيمة بيا قواـ الحياة وبقائيا إلى كونو ىدفاً وغايةً يعيش اإلنساف ويفني نفسو مف أجميا.
املطلب الرابع :الوسائل املساهنة يف حتقيق العفة يف طلب الرزق.

وقناعة ٍ
ٍ
ولـ تغفؿ التوجييات الشرعية عف الوسائؿ المساعدة؛ لتحقيؽ طمب الماؿ بسخاوة ٍ
وعفة ،بؿ أكدت النصوص
نفس

القرآنية والحديثية عمى قواعد ومبادئ تسيـ في تحقيؽ القناعة والعفّة ،وبالتالي ترؾ الحرص وال ّشره في تحصيؿ الماؿ ،ومف
ىذه األمور(ٖٖ):
فإف اهلل تعالى ربط في اآليات الكثيرة بيف الرزؽ وتقوى اهلل  ،وىذا فيو ما فيو مف لفت
الوسيمة األولى :تقوى اهلل تعالىّ ،
نظر اإلنساف إلى ذلؾ الربط وتمؾ العبلقة الوثيقة بينيما ،يقوؿ تعالىَ :و َمف َيت ِ
ث ََل
ْو ِم ْف َح ْي ُ
ؽ الم َو َي ْج َعؿ ل ُو َم ْخَرجاً * َوَيْرُزق ُ
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يتؽ اهلل فيما أمره وترؾ ما نياه عنو يجعؿ لو مف أمره مخرجاً ويرزقو مف حيث ال
َي ْحتَ ِس ُب[الطبلؽ ،]ٖ-ٕ :أي :ومف ّ
يحتسب ،أي :مف جية ال تخطر ببالو(ٖٗ) ،فإف اهلل تعالى كافأ أىؿ التقوى بإيجاد المخارج مف المآزؽ في ىذه الحياة،
فضبلً عف توفير الرزؽ مف حيث ال يظف اإلنساف وال يرتجي.
ات ِّم َف السم ِ
َى َؿ ا ْلقُرى آم ُنواْ وات َقواْ َلفَتَ ْح َنا عمَ ْي ِيـ برَك ٍ
اء َواأل َْر ِ
ض[األعراؼ ،]ٜٙ :أي :آمنت قموبيـ
ويقوؿ َ  :وَل ْو أَف أ ْ
َ
َ َ َ
ََ
َ
المحرمات ،أي :إذا تبتـ إلى اهلل واستغفرتموه وأطعتموه كثر
وصدقت بو واتبعوه ،واتقوا بفعؿ الطاعات وترؾ
بما جاء بو الرسؿ
ّ
ّ
الرزؽ عميكـ ،وأسقاكـ مف بركات السماء ،وأنبت لكـ مف بركات األرض وأنبت لكـ الزرع(ٖ٘) ،وىذه اآلية تشير إلى رزؽ

جماعي ينزؿ مف السماء عمى أىؿ قرية ،أي :عمى مجتمع بكاممو؛ نتيجة تقواىـ ومراعاتيـ لشرع اهلل تعالى ،وتحقيؽ ما
ٍ

التقي جميعيـ،
يوصي بو تعميمات ىذا ال ّشرع الحنيؼ ،وىو يقابؿ في ىذا الوقت تحقيؽ الرضاء اإلنساني ألفراد ىذا المجتمع ّ
فتكثر بركات السماء لتمتقي ببركات األرض ،فيحصؿ الخير الوفير لئلنساف والحيواف بسبب تمؾ التقوى الذي كانت مف تمؾ
حث اإلنساف عمى طمب الرزؽ مف طرؽ الكسب الحبلؿ ال مف طرؽ الكسب الحراـ،
المجتمعات ،وىذا الربط فيو ما فيو مف ّ
فإف البركات وتحصيؿ الرزؽ مف طرؽ شتّى ال تخطر لو عمى ٍ
المحرمة ،واّنما يكوف مف
باؿ ال يكوف بطمب الماؿ مف الطرؽ
ّ
ّ
الطرؽ التي أرادىا اهلل تعالى ،وبيذه التقوى يحصؿ الرزؽ ويرضى بو اإلنساف؛ ألنو طمبو مما أح ّؿ اهلل .
حؽ
حؽ التوكؿ دوف إغفاؿ األخذ باألسباب :يقوؿ النبي " :لو توكموف عمى اهلل ّ
الوسيمة الثانية :التوّكؿ عمى اهلل تعالى ّ
()ٖٙ
بأنيـ إذا طمبوا الرزؽ
توكمو لرزقكـ اهلل كما يرزؽ الطير تغدو خماصاً وتعود بطانًا"  ،وىذا تعيّد مف اهلل تعالى لخمقوّ ،

متوكميف عمى اهلل -سبحانو-؛ ألنو ىو المعطي والواىب والرازؽ ،فإنو -سبحانو -سيرزقيـ كما يرزؽ الطير التي تغدو في

الصباح ليس في بطنيا شيء ثـ تعود وقد امتؤلت بطونيا مف رزقو تعالى.
اف َغفا ارً * ُيْر ِس ِؿ الس َماء َعمَ ْي ُكـ
الوسيمة الثالثة :اَلستغفار وطمب العفو منو  ،يقوؿ تعالى :فَ ُق ْم ُ
استَ ْغ ِفُروا َرب ُك ْـ إِن ُو َك َ
ت ْ
يف وي ْجعؿ ل ُكـ جن ٍ
ِ
ِ
ات َوَي ْج َعؿ ل ُك ْـ أَْن َيا اًر[نػوح ،]ٕٔ-ٔٓ :أي :إذا تبتـ إلى اهلل واستغفرتموه وأطعتموه
ِّم ْدَار اًر * َوُي ْمد ْد ُك ْـ ِبأ َْم َو ٍاؿ َوَبن َ َ َ َ ْ َ

()ٖٚ
لمناس إلى االستغفار
كثر الرزؽ عميكـ ،وأسقاكـ مف بركات السماء وأنبت لكـ مف بركات األرض  ،وىذه اآلية فييا دعوة ّ

والعودة إلى اهلل تعالى ،واف اهلل -سبحانو -إذا غفر لمعباد ورضي عنيـ أرسؿ عمييـ بركات السماء واألرض ،وىذا قانوف مف

قوانيف اهلل تعالى في ىذه الحياة؛ ألف اهلل تعالى خمؽ اإلنساف ُليحقّؽ معنى العبودية لو -سبحانو ،-وىذا يتحقّؽ بالعودة إليو
بحؽ ،وىو وحده تعالى الذي يغفر الذنوب جميعا ،فإذا كاف اإلنساف عبدا هلل تعالى
تعالى بعد ال ّذنب والخطأ؛ ألنو وحده المعبود ّ
مؤمناً بأف الرزؽ والخير كمو بيده -سبحانو ،-فإف اهلل سيرزقو ويعطيو ويكفيو مف حيث ال يحتسب.

الرحـ ،وىي اإلحساف إلى كؿ مف لو حؽ عميو مف األقارب و ّأوليـ الوالداف ومف يتبعيما ،فعف أنس 
الوسيمة الرابعة :صمة ّ
()ٖٛ
يقرر أساساً
سره أف ُيبسط عميو رزقو أو ينسأ في أثره فميصؿ رحمو"  ،وىذا الحديث ّ
قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ" :مف ّ

سبب مف أسباب زيادة الرزؽ وسعتو وليس فقط مف أسباب الرزؽ ،بؿ مف أسباب بسط الرزؽ
ومبدأً مفاده بأف صمة الرحـ ٌ
وزيادتو ،وىذا الربط منو -عميو الصبلة والسبلـ -بيف صمة الرحـ وبسط الرزؽ يأتي؛ لتأكيد أف اإلنساف مطالب بصمة الرحـ
وكمّيتو سمباً ،بؿ سيؤثر عمى
مع اإليماف في الوقت نفسو بأف ىذه الصمة وما يتبعيا مف إنفاؽ لف يؤثر عمى رزؽ اإلنساف ّ
كمّية الرزؽ إيجاباً فيزيد ويكثر.
ّ
أحبو أىمو"(.)ٖٜ
وعف ابف عمر -رضي اهلل عنيما -قاؿ" :مف اتقى رّبو ،ووصؿ رحموُ ،نسئ لو في عمره ،وثري مالو ،و ّ
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الوسيمة الخامسة :التبكير في طمب الرزؽ ،عف صخر الغامدي  قاؿ :قاؿ النبي " :الميـ بارؾ ألمتي في بكورىا ،وكاف

إذا بعث سرية أو جيشاً بعثيـ أوؿ النيار ،وكاف صخ اًر رجبلً تاج اًر ،وكاف إذا بعث تجارةً بعثيـ أوؿ النيار فأثرى وكثر مالو"(ٓٗ).

فإف األخذ باألسباب ومنيا التبكير في طمب الرزؽ والسعي عميو مف أوؿ النيار ليس حرصاً وشغفاً ،بؿ امتثاالً ألمر
النبي  وطمباً لعوف اهلل تعالى وايماناً وتوكبلً عميو -سبحانو ،-فالنبي ُّ 
يحث عمى طمب الرزؽ باك اًر؛ ألنو وقت مبارؾ مف

اهلل -سبحانو -أخذاً مف قولو " :الميـ بارؾ ألمتي في بكورىا" ،وىذا فيو معنى حب العمؿ وترؾ الكسؿ والسعي في ىذه

األرض واعمارىا كما أراد اهلل .

وىذا التبكير في طمب الرزؽ يخمؽ الرضا بكؿ ما يحصمو اإلنساف مف رزؽ؛ ألنو عمؿ واجتياد وسعي كما أمره اهلل

يسره اهلل ورضيو اهلل تعالى لو.
تعالى ،فما يحصؿ مف رزؽ ىو ما ّ
الوسيمة السادسة :الدعاء بالرزؽ وزيادتو :فإف طمب الرزؽ مف اهلل تعالى قد وقع منو  فقد كاف يدعو" :الميـ إني أسألؾ

(ٔٗ)
متعبدوف
باب
اليدى والتّقى والعفاؼ والغنى"  ،فالدعاء ٌ
عظيـ مف أبواب جمب الخير لئلنساف ودفع السوء عنو ،فالناس ّ
ٌ
بالدعاء ،فإذا دعا اإلنساف وسأؿ ربو الرزؽ وزيادتو ثـ سعى مف أجؿ ذلؾ متوكبل عمى اهلل ،فإنو سيرضى ويطمب ىذا الماؿ

بقناعة؛ ألف اهلل تعالى سيعطيو ما ىو خير لو ،فكؿ ما يحصؿ مف الرزؽ سيحقّؽ لو الرضا عف اهلل .
يدن ُك ْـ
الوسيمة السابعة :الشكر عمى الرزؽ واظيار اَلمتناف هلل -سبحانو :-يقوؿ تعالىَ  :وِا ْذ تَأَذ َف َرُّب ُك ْـ َلِئف َ
ش َكْرتُ ْـ أل َِز َ
يد[ابراىيـ ،]ٚ :أي :لئف شكرتـ نعمتي عميكـ ألزيدنكـ منيا(ٕٗ).
َولَِئف َكفَْرتُ ْـ إِف َع َذاِبي لَ َ
شِد ٌ
وىذه اآلية الكريمة تقرر قانوف الزيادة مع الشكر ،فمف أراد ليس فقط دواـ الرزؽ ،وانما الزيادة فيو وكثرتو فعميو بالتزاـ

الشكر عمى نعمو -سبحانو -وعمى الرزؽ المقسوـ ،ومف الشكر إظيار الرضا بالرزؽ والقناعة بو ،فيتعيد اهلل تعالى لمعبد
بالمزيد في ىذا الرزؽ.

اء ِم ْف ِعَب ِاد ِه َوَي ْقِدُر لَ ُو
سطُ ِّ
ؽ لِ َمف َي َ
الرْز َ
ش ُ
الوسيمة الثامنة :اإلنفاؽ احتساباً هلل تعالى :يقوؿ -سبحانوُ  :-ق ْؿ إِف َرِّبي َي ْب ُ
يف[سبأ ،]ٖٜ :تقرر ىذه اآلية أيضا مبدأً يزيد مف قناعة اإلنساف وعفتو في
َو َما أَنفَ ْقتُـ ِّمف َ
ش ْي ٍء فَ ُي َو ُي ْخمِفُ ُو َو ُى َو َخ ْيُر الر ِازِق َ
طمب رزقو ،وىو أف مف ينفؽ ويظير منو عدـ التعمّؽ الشديد بالماؿ والحرص عميو ،فإف اهلل تعالى يتعيّد لو باإلخبلؼ عميو
والتعويض عمى ما أنفؽ وأعطى ،وبيذا يعيش اإلنساف في طمأنينة وتوكؿ وأدب في السعي والطمب ،فبل يطمب بتيافت
وحرص وشره ،بؿ يسعى ويطمب بتعفّؼ وقناعة ورضا ،وىذا ينبني عميو طمب الرزؽ مف الحبلؿ واالبتعاد عف طمبو مف
الحراـ إضافةً إلى ظيور األخبلؽ الرفيعة والحميدة المرافقة لمسعي والتعامؿ مع الناس.

املطلب اخلامس :الهطبيقات العنلية يف الفق اإلسالمي للعفة يف طلب الرزق.

بعد البحث في الفقو اإلسبلمي وأحكامو ،تتجمى مراعاة الفقو اإلسبلمي لمبدأ العفة في طمب الرزؽ خصوصاً في مجاؿ

المعامبلت المالية ،مما يؤكد اعتباره واعتداد الشارع بو بوصفو أساساً ُيراعى في التشريع اإلسبلمي.
الفرع األوؿ :تحريـ النجش.

(ٖٗ)

جاء الفقو اإلسبلمي تحريـ النجش والذي ُيعرؼ اصطبلحاً بأنو استياـ السمعة بأزيد مف ثمنيا ليراؾ اآلخر فيقع فييا

أي :أف تزيد في ثمف سمعة وال رغبة لؾ في شرائيا(ٗٗ) ،وقيده بعض الفقياء بالزيادة عمى ما يساويو المبيع أما لو زاد عند نقص

،
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العفة يف طلب الرزق وتطبيقاتها الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القيمة وال رغبة لو جاز ذلؾ(٘ٗ) ،ومنيـ اإلماـ مالؾ( ،)ٗٙوابف عبد البر وابف العربي وابف حزـ(.)ٗٚ

يعرفو اإلماـ مالؾ" :أف يعطيو في سمعة أكثر مف ثمنيا وليس في نفسو شراؤىا ليقتدي بو غيره"(.)ٗٛ

وقاؿ ابف العربي" :والذي عندي إف بمغيا الناجش قيمتيا ورفع الغبف عف صاحبيا جاز وىو مأجور"(.)ٜٗ

وأصؿ التحريـ ما روي عف النبي " :ال ُيتمقى الركباف ،وال يبع بعضكـ عمى بيع بعض ،وال تناجشوا وال يبع حاضر
ردىا
لباد ،وال تصروا اإلبؿ والغنـ ،فمف ابتاعيا بعد ذلؾ فيو بخير النظريف بعد أف يحمبيا إف رضييا أمسكيا واف سخطيا َ
وصاعاً مف تمر"(ٓ٘).

وبناء عميو ،يكوف في حرمة النجش وعدميا ثبلثة أقواؿ(ٔ٘):

ٔ -المنع مطمقاً عمى تفسير األكثر ،وىـ الجميور.

ٕ -الجواز إف لـ يزد عمى قيمتيا ،وىو قوؿ الحنفية(ٕ٘) .وىو ظاىر تفسير مالؾ(ٖ٘).
ٖ -االستحباب والندب إف لـ يزد عمى قيمة السمعة ،وبو صرح ابف العربي(ٗ٘).
وقد استدؿ أصحاب القوؿ الثاني والثالث بما يأتي:

ٔ -إ ّف ذلؾ الفعؿ إف لـ يزد عمى قيمتيا مف باب النصيحة المأمور بيا ،وقد نصح لمبائع(٘٘).
ٕ -إنو نفع لممسمـ مف غير إضرار بأحد(.)٘ٙ
ٖ -إنيا ما دامت لـ تبمغ قيمتيا فقد انتفى الخداع(.)٘ٚ

والراجح ما ذىب إليو الجميور؛ لما فيو مف غرر وخديعة ألخيو المسمـ ،فإف قوليـ بأنو نصيحة مردود ،فإف النصيحة
تحصؿ بغير إيياـ أنو يريد الشراء ليوقع غيره فييا .كما وأخرج البخاري مف حديث ابف أبي أوفى في سبب نزوؿ قولو تعالى:
وف ِب َع ْيِد المّ ِو َوأ َْي َم ِان ِي ْـ ثَ َمناً َقمِيالً[آؿ عمراف ،]ٚٚ :أقاـ رج ٌؿ سمعتو باهلل لقد أُعطي بيا ما لـ ُيعط فنزلت ،قاؿ
يف َي ْ
شتَُر َ
إِف الِذ َ
ابف أبي أوفى :الناجش آكؿ رباً خائف ،فجعؿ ابف أبي أوفى مف أخبر بأكثر مما اشترى بو أنو ناجش؛ لمشاركتو لمف يزيد في

السمعة وىو ال يريد أف يشترييا في ضرر الغير ،فاشتركا في الحكـ كذلؾ ،وحيث كاف الناجش غير البائع فقد يكوف آكؿ رباً
إذا جعؿ لو البائع ُجعبلً(.)٘ٛ

والصور المعاصرة لمنجش كثيرة يصعب حصرىا ،فالدعايات الكاذبة واإلشاعات الكاذبة تمعب دو ار كبي ار في وقتنا

الحالي؛ مف أجؿ الترويج األعمى لمسمع التجارية ،فاليدؼ منو ىو الترويج وبيع السمع لمحصوؿ عمى نسبة مف أرباح
المبيعات ،وىذا ما سماه النبي  بالخيانة وأكؿ الربا .فكثير مف األفبلـ الدعائية الترويجية تحمؿ في طياتيا كذبا كثيرا ،فعندما

نرى الطفؿ يقع عمى األرض ولكف فور تناولو لقطعة مف الجبف المراد ترويجو نراه يقؼ عمى رجميو ثـ يعاود فو ار ركوب دراجتو
معافى مما ألـ بو مف أذى ،فإف ىذا خيانة لممستيمؾ وما أُخذ عميو مف أجر فيو حراـ .ومف ىذه الدعايات أيضا بعض
ً
النشرات الترويجية التي توزع عمى المستيمكيف بمناسبة التخفيضات التي تط أر في بعض الموالت والمحاؿ التجارية ،فإذا ما
ذىب الزبوف تفاجأ عند المحاسبة بأف األسعار ليست كما رأى عمى النشرات ،أو أف التخفيضات غير شاممة ليذه السمع التي

أمؿ مف
أخذىا ،وفي كثير مف األحياف يؤدي ىذا إلى شراء ىذه السمع
ً
استحياء مف الناس أو قد يشتري الزبوف مضط اًر؛ ألنو ّ
يصعب عمى الزبوف مسألة الرجوع والعدوؿ عف ىذا البيع .وىذا يقود إلى الوقوع في النجش
يعوؿ بيذه السمع وتـ انتقاؤىا مما
ّ
المحرـ بؿ ويتضاعؼ إلى مراحؿ أخرى مف البيع والشراء عف غير رضاً كامؿ وىذا أك ٌؿ لمماؿ دوف وجو حؽ.

ومف الصور المعاصرة لمنجش المحرـ ،ما نراه اليوـ مف إشاعات كاذبة حوؿ أسعار األسيـ لبعض الشركات ،مما يدفع
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الناس لشراء أسيـ ىذه الشركات طامعيف بتحقيؽ فرؽ الماؿ بيف سعر البيع وسعر الشراء ،ليكتشفوا في كثير مف األحياف
أف ىذه اإلشاعات كانت كاذبة وغير صحيحة .ومثميا أيضًا الكذب حوؿ أسعار بعض العمبلت ،والذىب ،والفضة ،أو

البنزيف ،والغاز ،والكيرباء ،وغيرىا.

بؿ وقد وصؿ األمر إلى التعدي عمى صحة الناس وأجسادىـ وحياتيـ ،فقد يتـ النجش بنشر إشاعات كاذبة حوؿ

انتشار مرض معيف ،مف أجؿ حث الناس عمى شراء أدوية شركة معينة .فيذه مشكمة مضاعفة فإضافة إلى كسب الماؿ
بطريقة محرمة وخيانة الناس في النصح والتوجيو عف طريؽ التغرير بالكذب والنجش المحرـ ،فيو إسياـ في إلحاؽ األذى
بأجساد الناس إف لـ يصؿ األمر في بعض األحياف إلى التعدي عمى حياتيـ بالتسبب بالقتؿ.
ومع فيـ المقصود بالنجش ،تتضح العبلقة بيف تحريـ مثؿ ىذه التصرفات ومبدأ العفة في طمب الرزؽ .فإف الدافع لقياـ

المرء بالنجش والخديعة ىو الحرص عمى الماؿ وتحصيمو.

أما تطبيؽ مبدأ العفة والتزامو ،ىو الباعث لبلبتعاد عف الغش وأشكالو ،إضافة إلى التغرير بالناس وايقاعيـ في بيوع ىـ
غير راضيف عنيا تماـ الرضى.
الفرع الثاني :النيػي عف تمقػي الركباف.
كما قد ورد التحريـ في الفقو اإلسبلمي لفعؿ قد ُيمارس مف قبؿ التجار وىو التمقي لمبضائع والسمع ،ويعرؼ بأنو :ابتياع

ما يحممو الركباف إلى البمد قبؿ أف يقدموا األسواؽ ويعرفوا السعر( ،)ٜ٘فأف يستعجؿ التاجر رزقو؛ مف أجؿ أف يحصؿ سع اًر أقؿ
أو شيئا مف الربح فيذا شيء غير مرغوب بو شرعًا ،إضافة إلى ما قد يترتب عمى ذلؾ مف حرماف التجار اآلخريف مف سوـ

السمعة وفتح باب المنافسة بينيـ.

واألصؿ في ىذا التحريـ ما روي عف عبداهلل بف عمر -رضي اهلل عنيما -أف رسوؿ اهلل  قاؿ" :ال يبيع بعضكـ

عمى بيع بعض ،وال تمقوا السمع حتى ُييبط بيا إلى السوؽ"(ٓ.)ٙ
فيذا النيي عف تمقي السمع التي تُجمب لمبمد سواء كاف الذي يجمبيا ركباناً أـ مشاةً جماعة أو واحداً ،وانما خرج الحديث
عمى األغمب في أف الجالب يكوف عدداً(ٔ.)ٙ
ويعبر الفقياء عف حكـ ىذا الفعؿ بالكراىة ،فقد كرىو أكثر أىؿ العمـ منيـ :اإلماـ مالؾ(ٕ ،)ٙوالشافعي(ٖ ،)ٙوكرىو

اإلماـ أحمد(ٗ.)ٙ

وفي الجانب اآلخر ،ذىب أبو حنيفة إلى جواز تمقي الركباف(٘ ،)ٙإال أنو استثنى حالتيف كرىو فييما(.)ٙٙ

الحالة األولى :إذا أضر بأىؿ البمد.

يعرضيـ لمخديعة والغرر .أما إذا انتفت
وأما الحالة الثانية :إذا التبس السعر عمى الوارديف أي :أف السعر قد خفي عمييـ مما ّ
الحالتاف فبل بأس عندىـ بالتمقي والسعي إلى البضاعة لمحصوؿ عمييا.
واختمؼ الفقياء في مكاف ابتداء التمقي المنيي عنو كما يأتي:
المذىب األوؿ :وذىب أصحابو إلى أف ابتداء التمقي المحرـ يكوف بالتمقي خارج البمد ،أما داخؿ البمد فبل حرمة فيو ،وبو

قاؿ الشافعية( ،)ٙٚوالباجي مف المالكية()ٙٛ؛ ألنيـ نظروا إلى المعنى المناسب لممنع وىو تغرير الجالب ،فإنو إذا قدـ إلى
البمد أمكنو معرفة السعر وطمب الحظ لنفسو ،فإف لـ يفعؿ فذلؾ مف تقصيره(.)ٜٙ

وبناء عميو ،فإف التمقي المنيي عنو في التعامؿ التجاري ىو تمقييا خارج البمد ،ففيو احتماؿ التغرير بالجالب وغبنو لعدـ
ً
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العفة يف طلب الرزق وتطبيقاتها الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمكنو مف معرفة السعر؛ نتيجة البعد عف السوؽ.
أما المذىب الثاني :فذىب أصحابو إلى أف ابتداء التمقي المحرـ يكوف خارج السوؽ ،واف كاف في البمد نفسو ،وبو قاؿ
المالكية(ٓ ،)ٚمقيديف ذلؾ بالقرب مف السوؽ بنحو ستة أمياؿ(ٔ ،)ٚوبو قاؿ أيضاً الحنابمة(ٕ ،)ٚواسحؽ والميث(ٖ.)ٚ

وعف الميث أنو كرىو ولو في الطريؽ ولو عمى باب البيت حتى تدخؿ السمعة السوؽ(ٗ .)ٚواستدلوا فيما ذىبوا إليو بكممة

السوؽ التي وردت في الحديث النبوي الشريؼ ،فَ َع ّدوا إطبلؽ كممة السوؽ حداً البتداء التمقي .وىو حديث ابف عمر" :كنا نتمقى
الركباف فنشتري منيـ الطعاـ فنيانا النبي  أف نبيعو حتى نبمغ بو سوؽ الطعاـ"(٘ .)ٚوىذا المذىب األخير ىو الراجح؛ وذلؾ
لصراحة الحديث النبوي الشريؼ في داللتو عمى ذلؾ ،وألف التغرير بالجالب قد يكوف في البمد نفسو قبؿ وصولو إلى السوؽ

لجيالة سعره ،أضؼ إلى ذلؾ أف ىذا المذىب يشمؿ أيضاً حرمة التمقي خارج البمد؛ إلمكانية التغرير ،وىو الذي قاؿ بو
أصحاب المذىب األوؿ.

وفي ظؿ االنسياب الواضح في تحصيؿ السمع والخدمات ووسائؿ التسويؽ السريع والبيع والشراء عبر اإلنترنت ،يتضح

وجاىة رأي اإلماـ أبي حنيفة -رحمو اهلل.-

ومف الجدير بالذكر أف الجميور يعبروف عف الحرمة بالكراىة في كتبيـ( )ٚٙوعبر الحنفية بالكراىة عف الكراىة التحريمية،

يقوؿ ابف اليُماـ" :فيذه الكراىات كميا تحريمية ال نعمـ خبلفاً في اإلثـ"(.)ٚٚ

وبعد ىذا العرض لمعنى التمقي ،تتضح العبلقة بيف العفة في طمب الرزؽ كمطمب أساسي في التعامؿ التجاري ،والنيي

عف بعض التصرفات التجارية كالنيي عف التمقي الذي ييدؼ التاجر مف ورائو استعجاؿ الرزؽ أو تحقيؽ زيادة ربح؛ نتيجة لجيؿ
الجالبيف بسعر السوؽ وقمة خبرتيـ بحاجات المستيمكيف.
الفرع الثالث :النيي عف بيع الحاضر لمباد.

وىذا النوع مف التصرفات التجارية أيضاً نيى عنو الشارع ،والمقصود بالحاضر ساكف الحضر وأما البادي في ػ ػ ػو

ساكف البادية(.)ٚٛ

واألصؿ في المسألة الحديث المروي" :نيى النبي  أف يبيع حاضر لباد"( )ٜٚوقاؿ الفقياء" :إنما ُذكر البادي في الحديث؛

لكونو الغالب"(ٓ ،)ٛوألحقوا بو مف شاركو في عدـ معرفة السعر والجيالة بو مف قبؿ البائعيف الحاضريف ،والى ىذا ذىب

(ٕ)ٛ
(ٔ)ٛ
قيد في الحديث ،والثاني إف البادي ىو كؿ
الشافعية  ،والحنابمة  ،ولممالكية في ىذه المسألة قوالف :أحدىما :إف البداوة ىنا ٌ

مف يدخؿ البمدة مف غير أىميا ولو كاف مدنياً(ٖ )ٛوىـ بيذا القوؿ األخير يمتقوف مع الجميور في رأييـ.
وقد اختمؼ الفقياء في حكـ بيع الحاضر لمبادي مف حيث الحرمة وعدميا إلى ثبلثة أقواؿ.

(٘)ٛ
(ٗ)ٛ
ولبس السعر
المذىب األوؿ :فذىب الحنفية وبعض الزيدية إلى القوؿ :بحرمة بيع الحاضر لمبادي إف أضر بأىؿ البمد ُ
عمى الوارديف .واستدلوا عمى ما ذىبوا إليو بما يأتي:

ٔ -األحاديػث الػواردة في النيي عف بيع الحاضر لمباد كما روي عف أبي ىريرة  أنو قاؿ" :نيى النبي  عف التمقي
وأف يبيع حاضر لباد"( ،)ٛٙوما روي عف جابر  أف رسوؿ اهلل  قاؿ" :ال يبع حاضر لباد ،دعوا الناس يرزؽ اهلل
بعضيـ مف بعض"( .)ٛٛ()ٛٚوفي ىذه األحاديث قد جاء النيي ،والنيي يقتضي التحريـ.

ٕ -اعتبروا أف عمة التحريـ ما فيو مف ضرر بأىؿ البمد ،فإف لـ يضر فبل بأس بو فيذىب الحكـ مع ذىاب عمتو ،واعتبروا
أف في ىذا البيع نفع لمبادي إذا لـ يكف فيو ضرر لغيره(.)ٜٛ
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المذىب الثاني :واليو ذىب الجميور وىـ المالكية(ٓ )ٜوالشافعية

بيع الحاضر لمبادي مطمقاً ،واستدلوا بما يأتي:

(ٔ)ٜ

(ٕ)ٜ

وىو المذىب عند الحنابمة

ذىبوا إلى القوؿ بحرمة

ٔ -األحاديث الواردة في التحريـ والنيي يقتضي التحريـ إال لصارؼ.
ٕ -قالوا إف التضييؽ عمى الناس ضرر يجب رفعو وكؿ ما يؤدي إلى الضرر فيو حراـ.
والراجح ما ذىب إليو أصحاب المذىب األوؿ القائميف بحرمة بيع الحاضر لمباد إف أضر بأىؿ البمد وىي عمة التحريـ
فإذا انتفت العمة انتفى الحكـ معيا.

ومف الصور المعاصرة لبيع الحاضر لمبادي ما نرى مف استغبلؿ؛ لعدـ معرفة الزبوف بسعر المثؿ لمسمعة المراد بيعيا،

كاستغبلؿ أصحاب التاكسي؛ لجيؿ بعض الزبائف الغرباء عف البمد سواء كانوا سائحيف أو مف أىؿ البمد الذيف غابوا طويبل،
فينتج عف ذلؾ عدـ العمـ بأسعار البمد واستغبلليـ مف قبؿ البائعيف .ومف صور استغبلؿ الجيالة لدى الزبوف ولؤلسؼ ما نراه
مف بعض األطباء الذيف يستغموف جيؿ الناس باألمراض ،وخوفيـ عمى أنفسيـ وأبنائيـ ،فيستغؿ الطبيب جيؿ المراجعيف

وخوفيـ ببيعيـ األدوية التي ال حاجة ليذا المريض بأخذىا؛ فيحقؽ الطبيب بذلؾ ربحا كبي اًر بالتعاوف مع شركة األدوية المنتجة
ليذا الدواء ،أو يرسؿ المريض ليشتري الدواء مف صيدلية معينة دوف غيرىا؛ مستغبلً جيؿ ىذا المريض وحاجتو لكي يحقؽ

ربحا متفقا عميو مع تمؾ الصيدلية ،ومنو أيضا ترغيب المريض بدواء غير الذي يتوافر بمستشفيات الصحة المتوافرة بسعر
أرخص مف الصيدليات والقطاع الخاص؛ بدعوى أف ىذا المرض أكثر جدوى وىذا كمو يقود إلى الكسب الحراـ المنيي عنو
نتيجة استغبلؿ جيؿ المشتري وحاجتو.

فإذا ما نظرنا في دافع اإلنساف لتعامؿ ببيع الحاضر لمباد ،فسنجده حب الماؿ والسعي إليو بحرص وشغؼ؛ لتحصيؿ
أكبر قدر مف الربح ولو كاف عمى حساب األخريف والحاؽ الضرر بيـ.
الفرع الرابع :نيي المرء مف البيع عمى بيع أخيو.

نيى النبي  عف أف يبيع المسمـ عمى بيع أخيو وأف يخطب عمى خطبة أخيو؛ لما في ذلؾ مف آثار تترتب عمى

عبلقة اإلنساف بأخيو األنساف ،فعف أبي ىريرة  قاؿ" :نيى النبي  أف يبيع حاضر لباد ،وال تناجشوا ،وال يبيع الرجؿ عمى
بيع أخيو وال يخطب عمى خطبة أخيو ،وال تسأؿ المرأة طبلؽ أختيا لتكفأ ما في إنائيا"(ٖ.)ٜ
يسِـ الرجؿ عمى سوـ أخيو"(ٗ ،)ٜوال يخو مف أربعة أقساـ(٘:)ٜ
وعف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ" :ال ُ
ٔ -أف يوجد مف البائع تصريح بالرضا بالبيع ،فيذا يحرـ السوـ عمى غير ذلؾ المشتري ،وىو الذي تناولو النيي.

ٕ -أف يظير منو ما يدؿ غمى عدـ الرضا فبل يحرـ السوـ؛ ألف النبي  باع في مف يزيد ،فروى أنس" :أف رجبلً مف
األنصار شكا إلى النبي  الشدة والجيد ،فقاؿ لو :أما بقي لؾ شيء؟ فقاؿ :بمى ،قدح وحمس ،قاؿ" :فأتني بيما" فأتاه
بيـ ،فقاؿ" :مف يبتاعيما؟" فقاؿ رجؿ :أخذتيما بدرىـ .فقاؿ النبي " :مف يزيد عمى درىـ؟ مف يزيد عمى درىـ؟"
فأعطاه رجؿ درىميف ،فباعيما منو"(.)ٜٙ

ٖ -أف ال يوجد ما يدؿ منو عمى الرضا وال عمى عدمو ،فبل يحرـ السوـ ىنا أيضاً وال الزيادة.

فحرـ منو ما وجد
ٗ -أف يظير منو ما يدؿ عمى الرضا مف غير تصريح ،فبل تحرـ المساومة؛ ألف األصؿ إباحة السوـ ُ
فيو التصريح بالرضا وما عداه يبقى عمى األصؿ.
والدافع لممرء أف يبيع عمى بيع أخيو ىو الحرص عمى الماؿ وتحصيمو وعدـ التعفؼ في طمبو ولكف الشارع حرمػو؛ ألنو
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٗ
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العفة يف طلب الرزق وتطبيقاتها الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يؤدي إلى التضييؽ والحاؽ الضرر واألذى باآلخريف.
الفرع الخامس :نيي الشارع المرء عف اَلحتكار.

نيى الشارع الحكيـ عف االحتكار َّ
وعد المحتكر خاطئاً ،فقد قاؿ النبي " :ال يحتكر إال خاطئ"(.)ٜٚ

واَلحتكار ىو :حبس ما يتضرر الناس بحبسو؛ تربصاً لمغبلء( ،)ٜٛفكؿ ما يحبسو التاجر بقصد انتظار ارتفاع سعره مف
أجؿ بيعو بسعر أغمى متحكما بحاجة الناس غميو ُيعد احتكا ار؛ ألف إمساؾ بيع السمعة التي يتضرر الناس بإمساكيا عف
البيع ميما كاف نوعيا طعاماً أو شراباً أو دواء.
()ٜٜ

ومف صور االحتكار المعاصرة

ما يكوف في منشأة واحدة ومنيا ما يكوف بمنشآت متعددة ،فما يكوف بمنشأة

واحدة ما تقوـ بو ىيئة أمناء تشتري كمية مبلئمة مف أسيـ الشركات المنتجة لسمعة معينة أو تقوـ بشراء عناصر إنتاجيا،
مما يم ّكف ىذه الييئة مف التحكـ في اإلنتاج والثمف ،وفي بعض أشكاؿ ىذا االحتكار تنشأ ىيئة منفصمة جديدة تُسمى
الشركة القابضة بدالً مف ىيئة األمناء ،حيث تقوـ الشركة القابضة بشراء كمية كبيرة مف أسيـ الشركات األعضاء بيدؼ
التمكف مف السيطرة عمى ىذه الشركات ،ومف أشكاؿ ىذا االحتكار أيضا ما ُيسمى باالندماج وىو اتحاد شركتيف أو أكثر
تشتري إحداىما جميع أسيـ الشركات األخرى ،بحيث ال يبقى في الدولة إال شركة واحدة ىي ىذه الشركة فتتحكـ باإلنتاج

واألسعار كما تشاء .ومف صور االحتكار بالمنشآت المتعددة ما ُيسمى ب اتفاؽ األثماف أو قيادة األثماف ،ويحصؿ ىذا بأف
يتفؽ المنتجوف فيما بينيـ عمى تحديد األثماف أو تحديد كمية اإلنتاج ،ويحصؿ أيضاً بأف يحدد المنتج األكبر لمسمعة الثمف
وبغير اتفاؽ سابؽ يقتدي بو سائر المنتجيف الصغار؛ ألنيـ إذا خالفوه فإنو سيكتفي بأف يخفّض السعر إلى ما دوف سعر
التكمفة مسبباً ضر اًر بالغاً بيـ.

ويقاس عمى ما مضى ،جميع الصور الجديدة التي تندرج في حقيقة عمميا تحت ىذه األشكاؿ االحتكارية لمشركات.
ُ
ولكف في مسألة إدارة موارد الدولة ،فإف الدولة قد تكوف قادرة عمى إدارة واستثمار مواردىا مباشرة ،وىذا ىو األولى

واألصؿ الذي يجب أف تسعى إليو ،ولكف في بعض األحياف قد تمجأ الدولة إلى منح حقوؽ امتياز في الثروات المعدنية
كاستخراج النفط ونحوه ،أو تخصيص بعض الموارد أو بعض شركات الدولة كاالتصاالت ونحوىا ،ففي ىذه الحالة يجب
عمى الدولة ترتيب أدنى حد مف الحقوؽ يكفؿ كفاءة االختصاص الفردي الذي ُمنح حقوؽ االمتياز ،وأف يكوف ىذا المنح
عمى سبيؿ المشاركة بحصة شائعة ،وأف ال تضع نفسيا تحت رحمة ىذا االمتياز ،فينبغي أف تكوف مؤىمة إلدارتو بالتدخؿ

المباشر أو بتوقيت وتوصيؼ الوضع القانوني لو بشروط مسبقة حوؿ حجـ الناتج والسعر وكؿ ما يستمزمو األمر مف رقابة

عمى المشروع الخاص(ٓٓٔ) .وىذا ال يمكف عده مف االحتكار الذي نيى عنو اإلسبلـ؛ ألنو لـ يتسبب بإلحاؽ الضرر بالناس،
ولكف تأتي السياسة الشرعية لمدولة مف أجؿ الحفاظ عمى مواردىا الرئيسية وتحقيؽ رفاىية اإلنساف.
وعندما ننظر لمدافع إلى االحتكار ،نرى أف الحرص عمى الماؿ واالستزادة منو ىو المحرؾ األساسي؛ لمتسبب برفع
السعر عمى الناس والحاؽ األذى بالمستيمكيف.

ولنا أف نتفكر في كؿ نيي جاء مف الشارع الحكيـ في مجاؿ المعامبلت المالية عف أي تصرؼ مف التصرفات التجارية،

فسوؼ نصؿ إلى النتيجة نفسيا مف تعمؽ فعؿ أي مف ىذه المنييات بالحرص عمى الماؿ والتعمؽ بو بشغؼ ،لدرجة تفضيؿ
النفس عمى اآلخريف وعدـ مراعاة مصالحيـ.
ولو استدرجنا في التطبيقات العممية لمعفة في طمب الرزؽ ،سنجد النيي عف الربا ،والنيي عف الغش ،والنيي عف الغرر،
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والنيي عف التدليس ،جميعيا تؤكد عمى ىذا المبدأ الخمقي وىو التعفؼ في طمب الرزؽ والسعي لو في بطرؽ الحبلؿ المشروعة.
املطلب السادس :اآلثار املرتتبة للى العفّة يف طلب الرزق للى الفرد واجملهنع.

وكيفية تحقيقو مف اإلجماؿ في الطمب إلى طمب الماؿ بسخاوة ٍ
نفس ووسائؿ
بعد استعراض معاني العفّة في طمب الرزؽ ّ
تحقيؽ كؿ ىذا ،سنتناوؿ بالبحث اآلثار المترتبة عمى ذلؾ سواء عمى الفرد أو عمى المجتمع.
الفرع األوؿ :أثر العفّة في طمب الرزؽ عمى الفرد.
إف تحقؽ معنى العفّة في طمب الرزؽ لو كبير األثر عمى الفرد ،سواء مف الناحية العقائدية وانتياء بالناحية األخبلقية
التي تنعكس عمى تعامؿ الفرد مع اآلخريف في مجتمعو(ٔٓٔ).
ابتداء
األثر األوؿ :مف الناحية العقائدية :إف تحقؽ معنى العفّة في طمب الرزؽ في قمب إنساف وفكره وسموكو يعني أنو حقّؽ
ً
ؾ هلل وحده ،واذا كاف ج ّؿ شأنو ىو الخالؽ وىو المالؾ لكؿ
معاني عقائدية ميمة وأىميا اإليماف بأف كؿ ما في الكوف مم ٌ
ما في الكوف وحده دوف سواه وما يتمتع بو اإلنساف كمو منحةٌ مف اهلل تعالى لو.

وبناء عمى ذلؾ ،فالماؿ الذي يسعى إليو اإلنساف ويطمبو ىو ماؿ اهلل تعالى ،وىذا المبدأ العقائدي في النظر إلى الماؿ
ً
والنعـ يجعؿ المسمـ يشعر ويرى اهلل دائماً في كؿ شيء ،فإذا باع أو اشترى ،ربح أو خسر ،اغتنى أو افتقر في كؿ ذلؾ ،يرى
أنو تدبير خالقو وصاحب الفضؿ عميو -سبحانو ،-وىذا يقوده إلى اإليماف بأف ليس مف الضروري أف تؤدي أفعالو إلى النتائج
تقرب ،واذا اقترنت
التي يترقبيا أو ّ
يدبرىا (يأمميا) ،فإذا تخمّفت النتائج عف األسباب فبل حزف وال ألـ وال جزع ،بؿ صبر وزيادة ّ
وشكر ،بؿ إنو ليس مف الضروري أف تكوف النتائج معدودةً بالحساب الدنيوي المعيود ،فقد تفوؽ ىذا
فحمد
النتائج باألسباب
ٌ
ٌ
المدبر.
العد وتتضاعؼ بصورة تجعؿ العبد يزداد إيماناً بأف اهلل وحده ىو المعطي المانع ،وىو ّ
ّ
المقدر ّ

األثر الثاني :الناحية ال ُخمقية :فإف تحقؽ طمب الرزؽ والسعي عميو بعفّة وأدب ،يعني أف ىذا اإلنساف يتعامؿ في سعيو مع
تصدؽ ،واذا أعطى أو منع ،فيجب أف يكوف هلل تعالى وحده ومع اهلل وحده،
رّبو وخالقو ،فإذا باع أو اشترى ،واذا وىب أو ّ

الخمقية والتزكية
ومف ىنا جاء التشريع اإلسبلمي؛ لتذويب آثار الخبلؼ واالختبلؼ بيف الناس ،وفي بعث عوامؿ التنمية ُ
المادية بيف الخمؽ عمى أساس مميء بالمحبة والرضا؛ ألف الكؿ يعمؿ ويسعى فيما ال يممكو حقيقةً ،واذا كاف
االجتماعية و ّ

مبنياً عمى التغاضي عف األخطاء والسماحة والعفو والصفح؛ ألف الرزؽ مف اهلل والسعي ألجؿ
ىيناً ّ
كذلؾ أصبح أمر التعامؿ ّ
اهلل ،وال أحد يممؾ منو شيئا حقيقة.
مبنية عمى
وىذا المنيج القويـ مف شأنو أف يقطع جذور الصراع الدنيوي بيف اإلنساف واإلنساف ،ويجعؿ العبلقة بينيـ ّ

رضا كؿ منيـ برزقو وما قسمو اهلل لو ،وأف ما أعطى اهلل لكؿ أحد ىو ما ارتضاه اهلل لو ،فيرضى بو ويقنع.
الفرع الثاني :أثر العفّة في طمب الرزؽ عمى المجتمع والمشاكؿ التي سيقضي عمييا ىذا المبدأ الخمقي.

إف ما يعكسو ُخمؽ العفّة في طمب الرزؽ عمى عقيدة الفرد وأخبلقو وعبلقتو باآلخريف سينعكس حتما عمى المجتمع
المحيط بو ،فإف مجتمعاً يتعامؿ أفراده فيما بينيـ بيذه العقيدة واألخبلؽ سيكوف مجتمعاً متماسكاً مؤمناً تندر فيو المشكبلت
حب الماؿ والشره والحرص واالستماتة مف أجؿ الحصوؿ عمى الماؿ.
الناتجة عف ّ
الخمؽ بيف األفراد:
ومف المشاكؿ التي سيتطيّر المجتمع منيا نتيجةً لنشر ىذا ُ
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العفة يف طلب الرزق وتطبيقاتها الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوَلً :مشكمة اَلستجداء ،والتي أصبحت ظاىرة خطيرة تيدد المجتمعات وتشير إلى تقاعس الناس عف العمؿ والسعي واالجتياد

وكؼ النفس عف اآلخريف وأمواليـ ،وما االستجداء إال نتيجة غياب المبادئ العقائدية واألخبلقية
في سبيؿ تحصيؿ الرزؽ ّ
ومنيا :العفّة ،والرضا ،والقناعة في طمب الرزؽ ،والسعي لو.

ثانياً :مشكمة الشكوى مف قمة الماؿ والفقر ،فإف الساعي عمى رزقو بعفّة وقناعة ورضا سيرضى بالنتيجة التي تحقّقيا ويؤمف
بأف ىذا ما قسمو اهلل -سبحانو -ورضيو لو ،وكؿ ما يرضاه اهلل تعالى لمعبد فيو خيره ومصمحتو.

تقبؿ أمواؿ الزكاة
ثالثاً :أكؿ أمواؿ الزكاة بغير وجو حؽ ،حيث إف عدـ وجود القناعة قد يدفع بعض ضعاؼ النفوس إلى ّ
بحجة أف رزقيـ قميؿ وال يكفي مقارنةً بغيرىـ مف الناس ،فيـ دائمو الشكوى ودائمو المقارنة بيف أوضاعيـ
بؿ والسَّعي إلييا ّ

وأوضاع غيرىـ ممف يفضمونيـ بالرزؽ ،فمو رضوا وع ّفوا لعفّت أفواىيـ عف الشكوى ،وع ّفت نفوسيـ عف الحسد ،وىذا ينعكس
عمى المجتمع فيصبح آمناً مطمئناً متحاباً متوافقاً.
الخمؽ إلى ترؾ الشح والبخؿ واإلقباؿ عمى اإلنفاؽ والتوكؿ عمى اهلل تعالى.
رابعاً :مشكمة الشح والبخؿ ،حيث يؤدي نشر ىذا ُ

خامساً :مشكمة التحاسد والتباغض في الماؿ ،فإف وضوح أثر نشر مبدأ العفة في طمب الماؿ وتحصيمو يبدو واضحاً في

المجتمع المسمـ المثالي ،فالمسمـ ُيطالب بطمب الرزؽ والرضى بما ييسره اهلل تعالى دوف مد النظر إلى الغير ،بؿ ينعكس ذلؾ
عمى حب الخير لآلخريف كحب الخير لمنفس.
الهوصيات والههائج.

كاف ىذا البحث موصبلً لعدد مف النتائج كما يأتي:



بتنزه وترفّع عما في أيدي الناس،
إف العفّة في طمب الرزؽ يكوف بسعي اإلنساف لتحصيؿ الماؿ وما تقوـ بو حياتوّ ،
ّ
ٍ
وعما ال يميؽ مف كؿ قبي ٍح ومحرـ ،فاإلنساف يجب أف يطمب رزقو ومالو وقوتو كما أراد اهلل .



الخمُقية المساندة ،ومف أىـ المبادئ
إف كثير مف األحكاـ الفقيية ال يمكف تطبيقيا بسيولة ويسر دوف إعماؿ المبادئ ُ



الخمُقية الميمة والبلزمة؛
إف فقو المعامبلت يقوـ في تشريعو عمى أساس القواعد الكمية العامة ،ومف أىميا القواعد ُ



إف الناظر في فقو المعامبلت يجده قائماً عمى نوعيف مف المبادئ :المجموعة األولى :تُسمى مجموعة األحكاـ العممية
الخمُقية المساندة والتي تسيـ في
الفقيية وىي األصوؿ الكبرى ،ثـ المجموعة الثانية :والتي تُسمى مجموعة المبادئ ُ

الخمُقية المساندة ،مبدأ العفة في طمب الرزؽ.
ُ

لتحقيؽ أىـ القواعد مباشرة التأثير عمى العقد وصحتو كالرضا وطيب النفس ،ومنع الظمـ ووجوب العدؿ.

عممية االلتزاـ والتطبيؽ والتنفيذ لممجموعة األولى.
وكؿ منيما مرتبطٌ باآلخر.





كبير في االلتزاـ بأحكاـ المعامبلت ،بؿ
إف المبادئ ُ
أثر ٌ
دور فعا ٌؿ و ٌ
الخمُقية ومنيا العفة في طمب الرزؽ وتحصيمو ليا ٌ
تقببل لمنفوس.
وتعمؿ عمى تسييؿ االلتزاـ وجعمو أكثر ّ

إف ترؾ مبدأ العفّة في طمب الرزؽ يقود إلى ظيور أخبلقيات خطيرة جاءت؛ بسبب التطّمع إلى ما في أيدي الناس
ّ
كالغ ّؿ والحقد والحسد.
إف تحقيؽ مبدأ العفّة في طمب الرزؽ لف يقوـ إال بتحقيؽ خمؽ اإلجماؿ في الطمب.
ّ
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إف تحقؽ مبدأ العفّة في طمب الرزؽ مرتبطٌ بطمب الماؿ بسخاوة نفس وعدـ طمبو بإشراؼ ٍ
نفس.
ّ
نما
ّ
إف التزاـ خمؽ العفّة في طمب الرزؽ يولّد البركة في الرزؽ والماؿ ،وأف الغنى ليس عف كثرة العرض فعبلً وايماناً ،وا ّ
الغنى غنى النفس الذي يجده الفرد بداخمو.



فيضر نفسو ويرىقيا.
إف ترؾ مبدأ العفّة في طمب الرزؽ يجعؿ اإلنساف يؤدي إلى التعمّؽ بالماؿ،
ُّ
ّ
ّقرر الشارع وسائؿ كثيرة مف شأنيا أف تساعد األفراد عمى تحقيؽ مبدأ العفّة في طمب الرزؽ وتطبيقو ،مف تقوى اهلل





تعالى ،شكره عمى نعمو ،واالستغفار ،وصمة الرحـ ،والتبكير في طمب الرزؽ ،والدعاء بكثرة الرزؽ وزيادتو واإلنفاؽ
احتساباً لوجو اهلل تعالى.



آثار إيجابيةً عميقة األثر عمى الفرد والمجتمع.
إف تطبيؽ مبدأ العفّة في طمب الرزؽ مف شأنو أف يترؾ ًا
ّ
إف كثي اًر مف األحكاـ العممية الفقيية والتوجييات النبوية إنما تعزز ىذا المبدأ عند التجار وتؤكد عميو.



إف رسوخ ىذا المبدأ في نفوس التجار يعزز االلتزاـ بأوامر الشريعة وأحكاميا.



أوصي بإعادة إحياء ىذه القواعد األخبلقية وربطيا باألحكاـ الشرعية عف طريؽ بحثيا وايضاحيا مف جديد ،وربطيا
بالمشاكؿ االقتصادية المعاصرة؛ لمحاولة الوصوؿ إلى الحموؿ الشرعية العممية في الفقو اإلسبلمي.

اهلوامش.
الرازي أبو الحسيف ،معجـ مقاييس المّغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاروف ،دار الفكر،
(ٔ) أحمد بف فارس بف زكريا
القزويني ّ
ّ
ٖٜٜٔىػػٜٜٔٚ/ـ ،جٗ ،صٖ.
(ٕ) أبو عبدالرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفراىيدي البصري الفراىيدي ،العيف ،تحقيؽ :ميدي المخزومي ،وابراىيـ
السامرائي ،دار ومكتبة اليبلؿ ،جٔ ،صٕ.ٜ

(ٖ) ابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،جٗ ،صٖ.

(ٗ) مجد الديف أبو طاىر محمد بف يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة،
النشرٕٔٗٙ ،ىػػٕٓٓ٘/ـ( ،ط ،)ٛجٔ ،ص.ٖٛٛ
بيروت  -لبناف ،مؤسسة الرسالة لمطّباعة و ّ

الحسيني ،تفسير القرآف
القمموني
الديف بف منبل عمي خميفة
الديف بف محمد بياء ّ
عمي ،رضا بف محمد شمس ّ
ّ
ّ
(٘) محمد رشيد بف ّ
العامة لمكتابٜٜٔٓ ،ـ ،جٖ ،صٗ.ٚ
الحكيـ تفسير المنار ،الييئة المصرّية ّ
النشر والتوزيعٔٗٓٛ ،ىػٜٔٛٛ/ـ،
( )ٙمحمد رواس قمعجي ،وحامد صادؽ ّقنيبي ،معجـ لغة الفقياء ،دار النفائس لمطباعة و ّ
(طٕ) ،جٔ ،ص.ٖٔٙ
( )ٚأبو عبدالرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفراىيدي البصري ،العيف ،ج ،ٚصٖٓٗ.
( )ٛأحمد بف فارس بف زكريا القزويني ،معجـ مقاييس المغة ،جٕ ،ص.ٖٛٛ
( )ٜالمرجع السابؽ ،جٕ ،ص.ٖٛٛ

(ٓٔ) الفراىيدي ،العيف ،جٔ ،ص.ٛٛٙ

(ٔٔ) محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني الزبيدي ،أبو الفيض ،الممقب بمرتضى ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،مجموعة
مف المحققيف ،دار اليداية ،جٕ٘ ،صٖٖ٘.

(ٕٔ) المرجع السابؽ ،جٕ٘ ،ص.ٖٖٙ
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العفة يف طلب الرزق وتطبيقاتها الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖٔ) حديث صحيح ،أخرجو ابف ماجو؛ باب :االقتصاد في طمب المعيشة.ٕٔٔٗ :

(ٗٔ) محمد بف عبداهلل بف محمد بف حمدويو بف ُنعيـ بف الحكـ الصنبي الطيماني النيسابوري أبو عبداهلل الحاكـ ،المستدرؾ عمى
الصحيحيف تحقيؽ :مصطفى عبدالقادر عطا ،بيروت ،دار الكتب العمميةٔٗٔٔ ،ىػٜٜٔٓ/ـ( ،طٔ) ،جٕ ،ص٘ ،رقـ
الحديث.ٕٖٔٙ :

يخرجاه ،جٕ ،صٗ ،رقـ الحديث:
(٘ٔ) أبو عبداهلل الحاكـ ،المستدرؾ ،وقاؿ الحاكـ :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ولـ ّ
ٖٕٗٔ.
( )ٔٙزيف الديف محمد ،عبدالرؤوؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادي ثـ المناوي القاىري ،فيض القدير شرح
الجامع الصغير ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرىٖٔ٘ٙ ،ىػ( ،طٔ) ،جٕ ،صٓ٘ٗ.

( )ٔٚالمرجع السابؽ ،جٖ ،ص.ٜٔ٘

( )ٔٛحكـ األلباني بصحتو ،ينظر :حديث رقـ ٔ٘ٚ :في صحيح الجامع ،نقبلً عف :المناوي ،فيض القدير ،جٔ ،صٕ.ٔٙ
( )ٜٔزيف الديف المناوي ،فيض القدير ،جٔ ،صٕ.ٔٙ

(ٕٓ) موسوعة النابمسي www.nabulsi.com/blue/ar/art 10/7/2016.3: 52pm
(ٕٔ) أبو عمر يوسؼ بف عبداهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ القرطبي ،اَلستذكار ،تحقيؽ :سالـ محمد عطا ،ومحمد عمي
معوض ،بيروت ،دار الكتب العمميةٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ/ـ( ،طٔ) ،جٕ ،صٕٕ٘.

(ٕٕ) البخاري ،باب ،)ٖٖٛٙ( :ج ،ٔٙص ،ٕٜ٘حديث رقـ.ٙٗٗٙ :

(ٖٕ) ابف بطّاؿ عمي بف خمؼ بف عبدالممؾ ،أبو الحسف ،شرح صحيح البخاري ،تحقيؽ :أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ ،الرياض،
مكتبة الرشدٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ( ،طٕ) ،جٓٔ ،ص.ٜٔٔ

(ٕٗ) سميماف الماجد .http: //twitter.com/s_almajed/status
(ٕ٘) صحيح البخاري ،ٕٖٔ|ٕٔٗٚ ،ج (ٕ) .ومحمد بف صالح بف محمد ابف العثيميف ،شرح رياض الصالحيف ،الرياض ،دار
الوطف لمنشرٕٔٗٙ ،ىػ ،جٖ ،ص.ٖٛٙ

المسمى "إكماؿ
( )ٕٙعياض بف موسى بف عياض بف عمروف اليحصبي السبتي أبو الفضؿ ،شرح صحيح مسمـ لمقاضي عياض
ّ
النشرٜٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ/ـ( ،طٔ) ،جٖ،
المعمِـ بفوائد مسمـ" ،المحقّؽ :يحيى إسماعيؿ ،مصر ،دار الوفاء لمطباعة و ّ
ُ
ص.٘ٙٛ
( )ٕٚالمرجع السابؽ ،جٖ ،ص.٘ٙٛ

( )ٕٛابف بطّاؿ ،شرح صحيح البخاري ،جٖ ،ص٘ٓ٘.

( )ٕٜمحمد بف عبدالباقي بف يوسؼ الزرقاني ، ،شرح الزرقاني عمى شرح الموطأ ،تحقيؽ :طو عبدالرؤوؼ سعدٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ،
(طٔ) ،جٗ ،ص.ٜٗ٘

(ٖٓ) حمزة بف محمد قاسـ ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ،راجعو :عبدالقادر األرنؤوط عني بتصحيحو ونشره :بشير
محمد عيوف ،دمشؽ ،مكتبة دار البياف ،مكتبة المؤيد ،الطائؼٔٗٔٓ ،ىػٜٜٔٓ/ـ ،جٖ ،ص٘ٗ.

(ٖٔ) محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج شمس الديف المقدسي أبو عبداهلل ،اآلداب الشرعية والمنح المرعية( ،عالـ الكتب) ،جٕ،
صٕٔٗ ،رواه الترمذي وقاؿ :غريب ال نعرفو إال مف ىذا الوجو ،وقاؿ النسائي والدار قطني :متروؾ.

(ٕٖ) رواه مسمـ ،ٖٚٓ/ٔٓ٘ٗ ،باب في :الكفاؼ والقناعة.

)33( Vb.tafsir. net/tafsir 3 b742. 19L7L2016.5: 39pm.

(ٖٗ) الحافظ ابف كثير الدمشقي أبو الفداء ،تفسير القرآف العظيـ ،بيروت ،دار الكتب العمميةٕٕٔٗ ،ىػٕٓٓٔ/ـ( ،طٕ) ،جٗ ،ص.ٖٛٚ
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(ٖ٘) ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ ،جٕ ،صٖٕٗ.

حباف ،رقـ ،ٖٚٓ :جٕ ،ص .ٜ٘ٓأخرجو :أحمد .)ٔ/ٖٓ( ،والحاكـ في :المستدرؾ.)ٗ/ٖٔٛ( ،
( )ٖٙصحيح ابف ّ
( )ٖٚابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ ،جٗ ،صٖٗٗ.

( )ٖٛأخرجو :البخاري ،باب :مف أحب البسط في الرزؽ .ٕٓٙٚ :ومسمـ ،باب :صمة الرحـ وتحريـ قطيعتيا.ٕ٘٘ٚ ،
وحسنو :األلباني في صحيح األدب المفرد.ٖٗ ،
( )ٖٜاألدب المفرد لمبخاريّ ،٘ٛ ،
(ٓٗ) رواه أحمد ،)ٖٛٗ :ٗ( ،وقاؿ الترمذي :حديث حسف .ابف ماجة ،باب :ما يرجى مف البركة في البكور.ٕٕٖٙ :
(ٔٗ) مسمـ؛ باب :التعوذ مف شر ما عمؿ ومف شر ما لـ يعمؿ .ٕٕٚٔ :رواه أحمد.)ٗٔٔ/ٔ( ،
(ٕٗ) الحافظ ابف كثير الدمشقي ،تفسير القرآف العظيـ ،جٕ ،ص.ٖٜ٘

(ٖٗ) محمود بف عمر الزمخشري ،أساس البالغة ،بيروت ،دار بيروتٜٜٕٔ ،ـ( ،طٔ) ،جٔ ،صٗ.ٗٙ
(ٗٗ) عمي بف محمد الجرجاني ،التعريفات ،بيروت ،دار الكتاب العربئٜٜٕ ،ـ( ،طٕ) ،جٔ ،ص.ٜٚ

(٘ٗ) القسطبلني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،بوالؽ ،مصرػ المطبعة األميرية الكبرىٖٔٓٗ ،ىػ( ،ط ،)ٙجٗ ،صٕ.ٙ

( )ٗٙأبو القاسـ بف أحمد البموي البرزلي" ،فتاوى البرزلي" جامع مسائؿ األحكاـ ،دار الغرب اإلسبلميٕٕٓٓ ،ـ( ،طٔ) ،جٖ ،صٕ.ٕٚ
( )ٗٚمحمد بف إسماعيؿ الصنعاني ،سبؿ السالـ شرح بموغ الم ارـ ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٔٛٛ ،ـ ،طٔ ،جٖ ،صٖٗ.
( )ٗٛالبرزلي ،فتاوى البرزلي (جامع مسائؿ األحكاـ) ،جٖ ،صٕ.ٕٚ

( )ٜٗمحمد زكريا الكاندىموي ،أوجز المسالؾ إلى موطأ مالؾ ،بيروت ،دار الفكرٜٜٔٛ ،ـ ،جٔٔ ،ص.ٖٛٙ
(ٓ٘) رواه مسمـ في صحيحو ،ج ،ٗٙ/ٕٜٚٓ ،ٛباب :تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو.
(ٔ٘) البرزلي ،فتاوى البرزلي ،جٖ ،صٖ.ٕٚ

(ٕ٘) محمد بف عمي بف محمد الحصكفي ،الدر المختار ،تحقيؽ :عبد المنعـ خميؿ ،بيروت ،دار الكتب العمميةٕٕٓٓ ،ـ( ،طٔ) ،صٕٓٗ.
وابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙص.ٔٓٚ

(ٖ٘) البرزلي ،فتاوى البرزلي ،جٖ ،صٕ.ٕٚ

(ٗ٘) الكاندىموي ،أوجز المسالؾ ،جٔٔ ،ص.ٖٛٙ
(٘٘) الصنعاني ،سبؿ السالـ ،جٖ ،صٖٗ.

( )٘ٙزيف الديف ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،بيروت ،دار المعرفةٜٜٖٔ ،ـ( ،طٖ) ،ج ،ٙص.ٔٓٚ
( )٘ٚمحمد أميف ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار ،دراسة وتحقيؽ :عادؿ عبد الموجود وعمي معوض،
الرياض ،دار عالـ الكتبٕٖٓٓ ،ـ ،طبعة خاصة ،ج ،ٚصٖ٘ٓ.

وف ِبعي ِد المّ ِو وأ َْيم ِ
ان ِي ْـ ثَ َمناً َقمِيالً[آؿ
يف َي ْ
( )٘ٛرواه البخاري في صحيحو ،ج ،ٔٚٓ/ٕٜٗٚ ،ٜباب :قولو تعالى  :إِف ال ِذ َ
شتَُر َ َ ْ
َ َ
عمراف.]ٚٚ :
( )ٜ٘القسطبلني ،إرشاد الساري ،جٗ ،صٖ.ٚ

(ٓ )ٙرواه البخاري في صحيحو ،ج ،ٖٛٔ/ٕٕٓٓ ،ٚباب :النيي عف تمقي الركباف.
(ٔ )ٙالصنعاني ،سبؿ السالـ ،جٖ ،ص.ٖٛ

(ٕ )ٙأبو الوليد سميماف بف خمؼ الباجي ،المنتقى شرح الموطأ ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٜٜٔ ،ـ،
(طٔ) ،ج ،ٙص.ٕ٘ٙ

(ٖ )ٙشمس الديف الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،دراسة وتحقيؽ :عمي معوض وعادؿ عبد الموجود ،بيروت ،دار الكتب العممية،
(طٔ) ،جٕ ،ص.ٖٜٓ-ٖٜٛ
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العفة يف طلب الرزق وتطبيقاتها الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٗ )ٙابف قدامة المقدسي ،عبداهلل بف أحمد بف محمد موفؽ الديف ،المغني ،تحقيؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي وعبدالفتاح
محمد الحمو ،القاىرة ،ىجر لمطباعةٜٜٕٔ ،ـ( ،طٕ) ،ج ،ٙصٖٖٔ.

(٘ )ٙعمي بف أبي بكر المرغيناني ،اليداية شرح بداية المبتدي مع شرح فتح القدير عميو ،دار الفكر( ،طٕ) ،جٗ ،صٓ.ٗٛ
( )ٙٙالمرغيناني ،اليداية ،جٗ ،صٓ .ٗٛوابف عابديف ،رد المحتار ،ج ،ٚص.ٖٓٙ

( )ٙٚشمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي (ت ٗٓٓٔىػ) ،نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،دار
الفكر ،بيروت ،طبعة أخيرةٔٗٓٗ ،ىػٜٔٛٗ/ـ ،جٖ ،ص .ٗٙٙوأبو الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصري
البغدادي الماوردي (ت ٓ٘ٗىػ) الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني ،تحقيؽ :عمي محمد

معوض ،وعادؿ أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف( ،طٔ)ٜٔٗٔ ،ىػٜٜٜٔ/ـ ،ج٘ ،ص.ٖٗٛ
( )ٙٛالباجي ،المنتقى ،ج ،ٙص.ٕ٘ٚ

(ُ )ٜٙينظر :الصنعاني ،سبؿ السالـ ،جٖ ،ص.ٖٛ

(ُٓ )ٚينظر :الباجي ،المنتقى ،ج ،ٙص.ٕ٘ٙ
(ٔ )ٚأبو الوليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد (ت ٜ٘٘ىػ) ،بداية المجتيد ونياية
المقتصد ،دار الحديث ،القاىرةٕٔٗ٘ ،ىػػٕٓٓٗ/ـ ،جٕ ،صٔ.ٕٙ

(ُٕ )ٚينظر :الشوكاني ،نيؿ األوطار شرح منتقى األخبار ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األخيرة ،ج٘ ،ص.ٜٔٛ
والصنعاني ،سبؿ السالـ ،جٖ ،ص.ٖٛ

(ٖ )ٚالقاضي أبو يعمى ،المسائؿ الفقيية مف كتاب الروايتيف والوجييف ،تحقيؽ :عبد الكريـ البلحـ ،مكتبة المعارؼ ،الرياض،
٘ٓٗٔىػٜٔٛ٘/ـ( ،طٔ) ،صٖ٘٘.

(ٗ )ٚالكاندىموي ،أوجز المسالؾ ،جٔٔ ،ص.ٖٜٙ

(٘ )ٚرواه البخاري في صحيحو ،باب :منتيى التمقي ،ج ،ٚصٕٕٔٓ.ٖٖٛ/
( )ٚٙابف القيـ ،إعالـ الموقعيف ،بيروت ،دار الجيؿ ،جٔ ،ص.ٖٜ
( )ٚٚكماؿ الديف محمد بف عبد الواحد ابف اليُماـ السيواسي السكندري ،شػرح فتح القدير عمى اليداية ،دار الفكر( ،طٕ) ،ج ،ٙص.ٗٚٙ
( )ٚٛالشوكاني ،نيؿ األوطار ،ج٘ ،ص٘.ٔٛ

( )ٜٚرواه مسمـ في صحيحو ،باب :تحريـ بيع الحاضر لمبادي ،ج.٘٘/ٕٜٚٚ ،ٛ
(ٓ )ٛمحمد بف عمي بف محمد الشوكاني ،نيؿ األوطار شرح منتقى األخبار ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األخيرة ،ج٘،
ص.ٔٛٚ

(ٔ )ٛشمس الديف الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،جٕ ،ص.ٖٜٛ
(ٕ )ٛابف قدامة المقدسي ،المغني ج ،ٙص.ٖٜٓ

(ٖ )ٛالكاندىموي ،محمد زكريا ،أوجز المسالؾ إلى موطأ مالؾ ،جٔٔ ،صٔ.ٖٚ
(ٗ )ٛعبداهلل بف محمود بف مودود الموصمي ،اَلختيار لتعميؿ المختار ،عميو تعميقات :محمود أبو دقيقة ،بيروت ،دار المعرفة ،جٔ،
ص.ٕٙ

(٘ )ٛابف المرتضى ،البحر الزخار ،ص.ٕٜٚ
( )ٛٙرواه البخاري في صحيحو ،باب :النيي عف تمقي الركباف ،ج.ٖٚٛ/ٕٓٔٚ ،ٚ

( )ٛٚرواه الترمذي في السنف ،باب :ما جاء ال يبيع حاضر لباد ،جٗ ،ٜٗٗ/ٔٔٗٗ ،وقاؿ :حديث حسف صحيح.
( )ٛٛأخرجو النسائي في سننو ،باب :بيع الحاضر لمبادي ،جٗٔ.ٕٗ/ٜٗٗٔ ،
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( )ٜٛالموصمي ،اَلختيار ،جٔ ،ص.ٕٙ

(ٓ )ٜمحمد بف أحمد أبو الوليد ابف رشد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،بيروت ،دار الكتب العمميةٕٓٓٗ ،ـ( ،طٔ) جٕ،
صٕ.ٕٙ

(ٔ )ٜالمزني ،مختصره عمى األـ ،بيروت ،دار الفكرٜٖٔٛ ،ـ( ،طٕ) ،ج ،ٜص.ٜٛ

(ٕ )ٜعبد الرحمف بف محمد بف أحمد أبو الفرج شمس الديف ابف قدامة المقدسي ،الشرح الكبير مع اإلنصاؼ والمقنع ،تحقيؽ:
عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،القاىرة ،دار ىجرٜٜٔ٘ ،ـ( ،طٔ) ،جٔٔ ،ص.ٔٛٙ

(ٖ )ٜرواه البخاري في صحيحو ،باب :ال يبيع عمى بيع أخيو ،ج.ٖٗٗ/ٜٜٔٙ ،ٚ
(ٗ )ٜرواه مسمـ في صحيحو ،باب :تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو وسومو عمى سومو.

(٘ )ٜعمي السالوس ،فقو البيع واَلستيثاؽ ،دار ابف الجوزي ،القاىرة( ،طٕٓٔٗ ،)ٚـ ،صٕٖٓ.ٖٖٓ-

( )ٜٙرواه الترمذي في أبواب البيوع ،باب ما جاء في بيع مف يزيد وقاؿ :حديث حسف .رواه أبو داود في كتاب الزكاة :باب ما
يجوز فيو المسألة .والنسائي في كتاب البيوع :باب البيع فيمف يزيد .وابف ماجو في كتاب التجارات :باب بيع الم ازيدة.

( )ٜٚرواه مسمـ في صحيحو ،باب :تحريـ االحتكار في األقوات ،ج.ٖٖٔ/ٖٖٓٔ ،ٛ
( )ٜٛقحطاف الدوري ،اَلحتكار وآثاره ،صٕٖ.

(ُ )ٜٜينظر :حسف عمي الشاذلي ،اَلقتصاد اإلسالمي ،مصادره وأسسؤٜٜٚ ،ـ ،صٕ.ٜٖٔ-ٜٔ
(ٓٓٔ) ُينظر :عبد الجبار حمد السبياني ،األسعار وتخصيص الموارد في اإلسالـ ،دار البحوث لمدراسات اإلسبلمية ،اإلمارات العربية،
ص.ٖٔٚ-ٖٔٙ

(ٔٓٔ) حسف عمي الشاذلي ،اَلقتصاد اإلسالمي (مصادر وأسسو) ،دار االتحاد العربي لمطّباعةٖٜٜٔ ،ىػٜٜٔٚ/ـ.
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